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M.A. Lee， T.I. G'Omb'Osi and J.I.Sakai : 百le
Astr'Ophsyical 
pp.L8 1-L84 (2006) 
Electr'Omagnetic wave emissi'On during c'Ollisi'On 
between a current 曲目t and a fast magnet'Os'Onic 








科 642 (Letters) J'Ournal 
7. 電気システム工学講座
T. Haruki， 1.1. Sakai and S. Sait'O : A甜on'Omy
and Astr'Ophysics 455 : pp. l 099-1 1 03 (2006) 
Simulati'On 'Of high-energy p副icle producti'On 
伽'OUgh sausage and 凶lk instabilities 泊
piched pl出ma discharge . T. Har山i， H. R. 
Y'O山efi， K. Masugata， 1. 1. S北ai， Y. Mizu伊chi，


























13 : pp.082106-1-082106聞5 (2006) 
雷放電画像観測用 高時間分解カ メ ラ の開発.
X. B'Ouns'Ou， 北村 岩雄， 升方 勝己， 紺谷




1 0. Thundercl'Oud Tracking System Using Neural 
netw'Orks and Measured Electric Fields From a 
Simulati'On 'Of collisi'On 'Of tw'O current l'O'Ops in 
出e upper chr'Om'Osphere using tw'O fluids m'Odel. 
J.I. S北ai， K. Tsuchim'Ot'O， and I.v. S'Ok'Ol'Ov : 
The A抑ophysi回1 J'Ourna1 642 : pp. l236-1245 
1. 
Few Field Mills . 1.  Singy ， K. Masugataラ T.
Murai， 1 .  Kitamura and K. K'Ontani : J'Oumal 'Of 
(2006) 
heating by large ampliωde 
Alfven waves in collisi'Onless plasmas with 
shear Elec甘on2. 
日即位ical Engineering 57(2) : pp.87-92 (2006) 
1 1 . Devel'Opment 'Of the Hybrid Electric Field 
f'Orce“仕切 magnetic c'Onfigurati'On: heating 'Of 
upper chr'Om'Osphere. 1.1. Sakai and S. Sait'O : 
A紺'On'Omy and A甜'Ophysiω 452 : pp.597--601 rgA O 
Meter f'Or Simultane'Ous Measuring Vertical 
Electric Field H'Orizontal and 
(2006) 
Simulated enhancement 'Of s'O耐 Type II radi'O 
K. Tantis甜ay北ul，T. Thundercl'Oud 
3 .  
Masugata， 1 .  Kitamura， and K. K'Ontani : 
Transacti'Ons Electr'Omagnetic 
C'Ompatibility 43 (2) : pp.435-438 (2006) 
12. 雷放電径観測の た め の光源幅観測装置の開
発 X. B'Ouns'Ou ， 升 方 勝 己 ，
Tantisattayakul， 北村 岩雄， 紺谷 健 : 電
気学会論文誌 12かA(5) : pp.3 1τ 320 (2006) 
1 3 . 富 山 大学工学部 に お け る 学科 ・ 学年横断
型 も の づ く り 教育科 目 「創造工学特別 実
習 J . 升方勝 己 、 長谷川 淳 、 黒 田 重靖、 川
口 清 司 : 電 気 学 会 論 文 誌 A 126(7) : 
device. H. R. Y'O山e五ラ S. R. M'Oh加ty， Y. Nakada， 
H. It'O and K. Masugata : Physics of Pl出m出
13 : pp. l 14506-1- 1 14506・4 (2006) 
beams 
T 
pp.59 ト596 (2006) 
14. C'Ompression and 






bursts during ∞llisi'On 'Of two shocks ass'Ociated 
rec'Onnecti'On and particle accelerati'On during 
wi白 ∞ronal mass 司ecti'Ons. 1.1. Sakai， T. M'Ori， 
S. Sait'O， Y. Tanaka and H. Aurass : Astr'On'Omy 
and Astrophysics 454 : pp.983-988 (2006) 
Simulating the emissi'On 'Of electr'Omagnetic 
waves in the terahertz range by relativistic 
Electr'On beams. 1.1. Sakai， Y. Nagasugi， S. Sait'O 




S. Sait'O and J.1. 
The'Ory. I.v. S'Ok'Ol'Ov， I.I. R'Ousssev， L.A. Fisk， 
652 Joumal 
'Of 
457 : pp.3 13-3 1 8  (2006) 
仕iggering mechanism 
Astrophysical 










5 .  
6 .  
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1 5 . 講義併用 型の新 し い創成課 目 の企画 と 実
践. 川 口 、 長谷川 、 黒 田 、 升方 : 工学教
育 54(6) : pp. 1 1 5・ 1 2 1 (2006) 
16. Investigation of the Neutron Production 
Mechanism in a 20 kJ Plasma Focus Device . 
H. R. Yousefi， Y. Nakada， H. Ito， K. 
Masugata : Joumal of Fusion Energy 25， 
No.3/4 : pp.245-248 (2006) 
17. Low-企'equency sheath ins匂bility stimulated by 
an energetic ion ∞mponent. M. S回odubtsev，
M. K. AI-Hassan， H. Ito， N. Yugami and Y. 
Nishida : Physics of Plasma 13 : pp訓2103聞 1
0 12 103・7 (2006) 
1 8. A Theoretical Analysis of the Wmd Power 
Generation System Using a Simulated Windmill . 
Kenji  Amei， Tadashi lida， Takahisa Ohji， 
恥匂S銅ki Sakui : IEEJ Trans. on Ind. App1. 126， 
NO.5 : pp.553・559 (2006) 
プロシーデイ ング等
1 .  Development of a zone based thunderstorm 
classification system using neural network. 1. 
Singye， K. M出uga民 工 Murai， 1. Kitamura : 
Proc. of 28th Intemational Conference on 
Lightning Protection(Vo1. 1 )  : pp.28S一291 (2006) 
2. Li悼むlÌng discharge m叩ping system using time 
differences of the broadband arrival pulses 
tec加ique. 工 Tantisa枕ay北ul， K. M出uga民 1.
Kitamura H. Shim北i， H. Kaw;姥uchiラ H.
Kawamura， H. Ito : Proc. of 28th Intemational 
Conference on Ligh位lÌng Protection(九ゐ1. 1 ) : 
pp.3 17-322 (2006) 
3. Evaluations of thundercloud struc加re and 
lightning progr'間ion process by electric field 
observation . K. M出uga民 主 Yoshioka， Y. 
Hasegawa， T. 百lanapolラ 1. Kitamura， H. Itoラ H.
Kawamura， S. Yokoyama : Proc. of 28血
Intemational Conference on Lightning 
Protection ( 九ゐ1. 1 ) : pp.345-350 (2006) 
4. A Plasma Lens for High Intensity Laser 
Focusing. F. Fang， C. E. Cla:戸on， N. C. Lopes， 
H. Ito， K. A. Marsh， C. Joshi : 官官 12th
Advanced Accelerator Concepts Workshop 
2006 : pp.72 1-727 (2006) 
国際会議
1 .  Analytical study on a New Induction Type 
Magnetic Levitation System Creating 
Quasi-static Lorentz Force for a Non-magnetic 
Sheet Metal. 工 Ohji， M. Sato， K. Amei， M. 
Sakui : 百le 血ird IEEE Intemational Workshop 
on Electronic Design， 1ì回t & Applications， 
Kuala Lumpur， Malaysia， Jan. (2006) 
2. Characteristic observation of the ion beams in 
the plasma focus. R. Yousefi， Y. Nakada， H. 
Ito， K. Masugata : 16出 Intemational Toki 
Conference on Advanced Imaging and Plasma 
Diagnostics， Gifu， J叩an， Dec. (2006) 
その他の論文
1 .  交流誘導反発方式に対す る 導体内部渦電流
の力変換法. 大路貴久， 佐藤正章， 飴井賢
治， 作井正昭 : 第 1 8 回 「電磁力関連の ダイ
ナ ミ ク ス j シ ン ポ ジ ウ ム 講 演 論 文 集 :
pp. 1 83-1 88 (2006) 
2. モー タ 界磁を持つ永久磁石反発形磁気軸受
の軸受構造 と その影響. 杉浦 顕， 小津孝
充， 大路貴久， 飴井賢治， 作井正昭， 第 1 5
回 MAGDA コ ン フ ァ レ ンス 講演論文集 :
pp.324ー327 (2006) 
3. 直流電圧変動 を考慮 した三相マノレチ レベル
イ ンバー タ の簡単な 出力電圧制御法. 飴井
賢治， 手島健司， 谷崎 陽平， 大路 貴久，
作井 正昭 : 電気学会産業応用部門大会， ぬ1.
1 : pp.3 13・3 1 8 (2006) 
4. 高強度パルス 重イ オン ビーム発生技術の開
発 と そ の応用 . 升方勝己， 伊藤弘昭， 東 山
昌義， 冨 田 隆行 : 電気学会研究会資料， パ
ル ス パ ワ ー研 究 会 PP下06- 19 : pp.99・104
(2006) 
5 .  Characteristics of Bipolar-pulse Generator for 
Intense Pulsed Heavy lon Beam Acce1eration. 
K. Igawa， T. Tomita， 1. Kitamura， H. Ito and K. 
Masugata : Research Repo民 NIFS聞PROC-64，
Workshop on Frontiers of Pulse Power and 































Development of Intense Pulsed . Heavy Ion 
Beam Diode Using Gas PuffPlasma Gun as Ion 
Source. H. Ito， M. Hig出hiyama， S. Takata， 1. 
Kitamura and K. M出ug，瑚 : Research Report， 
NIFS-PROC-64， Workshop on Frontiers of 
Pulse Power and Particle Beam Technology : 
6. 
pp.43--48 (2006) 
Investigation of the Plasma Dynamics and 
Emission of Ion Bean and Nutron wi由in 血e
7. 
Plasma Focus Devices. H. R. Yo凶efi， Y. 司iri，
H. 1ω and K. Masuga旬 : Research Report， 
NIFS-PROC-64， Workshop on Frontiers of 
Pulse Power and Particle Beam Technology : 
著
書
Chapter 19 : l/f fluctuation of heart rate in 
postoperative and brain-dead patients. Nakajima 
K， Tamura T， S郡北i K， Maekawa T: Advances 
in Cardiac Signal 折ocessing: Acharya URラ Suri
J， Sp制 JAE， Krishnan SM 側s.): Springer， 
423ω441 (2007) 
細胞マイ ク ロ ア レイ チ ッ プロシス テ ム と 新 し
い計測 ・ 支援技術. 鈴木正康 : ユ ピキ タ ス ・
バイ オセ ンシ ン グ (三林浩二監修 : シーエ
ム シー出版， 東京) pp.22-30 (2006) 
pp.49-53 (2006) 
pp. l 234-1237 (2006) 
Reduced Lumped Element 3dB 1 800 Wilkinson 




A Sirnple and Rigorous 九七rification Technique 
for Nonlinear FDTD Algori仕nns by Optical 
Parar即位ic Four-Wave Mixing. M. F吋ii， C. 
Koos， C. Poulton， 1. S北agami， 1. Leuthold， W. 
Freude : Microwave and Optical Technology 
Le恥rs 48ラ No. l : pp.88・9 1 ο006)
Impedance-transforming lumped-element 
阿10ゐranch 90 couplers in ωse of type C .  
I .Sakagami， M.F吋iiラ 佃d T. 
Transactions on Circuits and S匂ys指t匂ems 5 
3 .  




久 : 特願 2006-1 82509 (2006.6.30) 
反発形磁気浮上ユニ ッ ト 及びこ のユニ ッ ト
を用 いた搬送シス テ ム . 大路貴久， 山 田外










3 .  





Communications 5 : pp. l427・1432 (2006) 
Lep出 血ci1i句協 leaming and memory 
performance and enhances hippocampal CA 1 
T.Wuren 
4. 
- 1 1 -
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long-term potentiation and CM在K 11 
phosphorylation in rats . Oomura Y， Hori N， 
Shiraishi T， Fukunaga Kラ Takeda H， Ts吋i は
Matsumiya T， Ishibashi M， Aou S， Li XL， 
Kohno D， Uramura 凡 Sougawa H， Yada T， 
Wayner MJ， S田北i K : Peptides， 27( 1 1 )  : 
pp.2738・2749 (2006) 
5. Low-cost email-based system for self blood 
pr出S旧e mo凶to出19 at home . N法ajirna Kラ
Nambu M， Kiryu T， Tamura 工 S出北i K :  
Journal of Telemedicine and Telecare， 1 2(4) : 
pp.203・207 (2006) 
6. Application of an enzyme chip to 白e
microquantification of L-phenylalanine . S. 
Tachibana， M. Suzuki， Y. Asano : Anal戸ical
Biochemis町 359 : pp.72聞78 (2006) 
7. Thundercloud Tracking System Using Neural 
Networks and Measured 日即位ic Fields From a 
Few Field Mills . 1. Singy ， K. Masuga凪 工
Murai， 1. Kitamura and K. Kontani : Journal of 
Electrical Engineering 57(2) : pp.87-92 (2006) 
8. Non-reciprocal transmission and Schmitt 凶器er
operation in strongly modulated asymmetric 
WBGs . M. F吋ii， A. Mai舵1， C. Poulton， 1. 
Leuthold， W. Freude : Optics Express 14， 
No.26 : pp. 12782・12793 (2006) 
プ ロ シーディ ング等
1 .  Lumped Element 1 800 Wìlkinson Divider and a 
Rat-Race Divider . I.Sakagami， K.lzumi， 
M.F吋ii， and T. Wuren : Proceedings of the 1 0th 
WSEAS Intemational Conference on 
Communications : pp.296-299 (2006) 
2. A new type of multi-way microwave power 
divider based on bagley polygon power divider. 
1. Sakagami， T. Wuren， M. Fuj ii， Y. Tomoda : 
2006 Asia-Pacific Microwave CollÍ Vo1.2 : 
pp. 1 353-1356 (2006) 
3. Detection of antibodies in 10  m wells on 
micro-arrayed cell chips by 2D-SPR affmity 
imaging. M. Suzuki， S. Hane， 工 Ohshima， Y. 
Iribe， T. Tobita : Micro Total Analysis Systems 
2006 伊roceedings of TAS 2006 Conference) 
(\ゐlume 1 )  : pp.756田758 ρ006)
4. Multi-scale biosensing techniques for cell chips. 
M. Suzuki， Y. Iribe : Proceedings of 2006 
In匂mational Symposium on Micro-Nano 
Mechatronics and Human Science : pp.392・395
(2006) 
5. 2 次元 S P R免疫セ ンサの高感度化. 鈴木
正康、 羽根新太郎、 大島豊弘、 入部康敬、
飛 田 達也 : Proceedings of the 41 st Chemical 
Sensor Symposium : pp. l 09・ 1 1 1 (2006) 
6. 高倍率 2 次元 S P R イ メ ー ジ ン グセ ンサに
お け る 同一画像中 での画質均質化. 入部康
敬、 飛 田 達也、 鈴木正康 : Proceedings of the 
42nd Chemical Sensor Symposium : (2006) 
7. An algorithm using the prior information ぬr
estimation of thundercloud electric charge 
dis肘bution . K. Honda， A. Miyabayashi， Y. 
Horita， 工 Murai : Proc. of 28th Intemational 
Conference on Lighむling Protection(Vo1. 1 )  : 
pp.333-338 (2006) 
8. Development of a zone based thunderstorm 
classification system using neural network. 1. 
Singye， K. Masuga民 T. Murai， I. Kitamura : 
Proc. of 28血 Intemational Conference on 
Lightning Protection( ぬ1. 1) : pp.288一291
(2006) 
国際会議
1 .  Orexin depolarizes pedunculopontine tegmental 
neurons. Kim J， Nakajima K， Oomura Y， Sasaki 
K : The 16th Intemational Symposium on 
Regulatory Peptides， Hakone， Japanラ August
(2006) 
2. Teremonitoring System of Television 
Operating-state for Elderly 
Individuals(Invited) . Nakajima K， Matsui M， 
Kamiya A， Yoshiki D， Matsumoto Y， Sasaki 
K : The World Congress on Medical Physics and 
Biomedical Engineering 2006(WC2006)， Seoul， 
Korea， August (2006) 
3 .  Capil加y Scope System For Visualization of 
Subcuticular Blood Vessels in Various Skin 
Areas: A Feasibility Sωdy. S出北i K， Hirano Kラ
Saito T， Nakajima K， Nagashima Y， Yada Y， 
- 12 -
Suzuki T : World Congress on Medical Physics 
and Biomedical Engineering 2006(WC2006)， 
Seoul， Korea， August (2006) 
4. Lymphocyte microarray system and its 
measm右ment systems . M. Suzuki 
Japanese-German Conference on Diagnostics 
Biotechnology， Tokyo， March (2006) 
5. High resolution two dimensional SPR 
immunosensor for single-cell based 恥nphoc戸e
array chips . M. Suzuki， S.Hane， T.Ohshimaラ
Y.Iribe， T.Tobita : The Ninth World Congress on 
Biosensors， Toronto， Canada， May (2006) 
6. Micro-arrayed enzyme sensors for cel1 array 
chips . M.SUZl水i， H.Nakabayashi， Y.Jing， 
y'Shimi却， T.Yamada， E.Hikono : 百le Ninth 
World Congress on Biosensors， Toronto， 
Canada， May (2006) 
その他の論文
1 . 集中定数化 1 80 度 ウイ ルキ ン ソ ン ・ デバイ
ダ. 坂上岩太、 烏仁図雅、 田原稔、 藤井雅
文 : 電 子 情 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告
MW2006・ 1 19 : pp.69-73 (2006) 
2. イ ン ピーダンス変換型 2 ブ ラ ンチ集 中定数
90 度カ ッ プ。ラ . 坂上岩太、 鳥仁図雅、 田原
稔、 藤井雅文 : 電子情報通信学会技術研究
報告 MW2006・120 : pp.75・80(2006)
3. 3 素子 2 段集中定数を用 いた ウ イ ルキ ン ソ
ン分配回路. 田原稔、 坂上岩太、 藤井雅文、
烏仁図雅 : 電子情報通信学会 2 0 0 6 年 ソ
サイ エテ ィ 大会講演論文集 エ レ ク ト ロ ニ
ク ス 1 : C聞2-42 (2006) 
4. 十素子集中定数 1800位相差 ウ ィ ルキ ン ソ ン
型分配器. 鳥仁図雅、 坂上岩太 : 電子情報
通信学会 2006 年 ソ サイ エテ ィ 大会講演論
文集 エ レ ク ト ロ ニ ク ス 1 : C・2-43 (2006) 
5. ラ ッ ト 脚橋被蓋核ニ ュ ー ロ ン に対す る オ レ
キ シ ンの作用 : パ ッ チ ク ラ ンプ法に よ る解
析 . 金 主賢 : ラ イ フ サ ポー ト ， 1 8(2) : 
pp.20幽2 1 ρ006)
6. テ レ ビ使用状況双方向遠隔モ ニ タ リ ン グ に
よ る親子間での見守 り シス テ ム の 開発. 松
井宏行， 中 島 一 樹 ， 神谷公章 ， 佐 々 木 和
- 13 
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男 : 信学技報， 恥侶E2006-1 6 : pp. l -4 (2006) 
7. イ ン ピーダンス変化に よ る 入浴中の呼吸波
形検出法の開発. 中 島一樹， 坂井康司， 関
根克尚， 八木廉子， 石津京二， 佐々 木和男 :
第 2 1 回生体 ・ 生理工学シンポジ ウ ム論文
集 : pp.529-532 (2006) 
8. 抗体医薬開発のた め の リ ンパ球ア レイ チ ッ
プ と そ の支援技術. 鈴木正康， 入部康敬，
岸裕幸， 村 口 篤， 民谷栄一， 藤城敏史， 谷
野克 巳 : BIO 酎DUSTRY， Vo1.23 ， No. l : 
pp.36-40 (2006) 
9. 細胞マイ ク ロ ア レイ チ ッ フ。を用いた単一細
胞ス ク リ ーニ ン グ?シス テ ム の開発. 鈴木正
康 : 医学の あ ゆみ， 、'01.2 1 8， No.2 : pp. 135幽 138
(2006) 
10. マイ ク ロ ア レイ 型オフ。テ イ カ ル化学セ ンサ
チ ッ フ。に よ る 細胞活性の検出. 鈴木正康，
中林寛明， 荊勇， 入部康敬 : 電気化学会第
7 3 回大会講演要 旨集 : p辺3 (2006) 
1 1 . マイ ク ロ ア レイ 型 2 次元 S P R免疫セ ンサ
に よ る マ ウ ス IgG の測定. 鈴木正康、 入部
康敬， 羽根新太郎、 大島豊弘、 飛 田 達也 .
日 本化学会第 8 6 春季年会講演予稿集 :
4G6-30 (2006) 
1 2 . マイ ク ロ ア レイ 型オフOテ イ カ ル酵素セ ンサ
の開発. 鈴木正康， 清水義文， 彦野衣美，
中林寛明， 荊勇， 入部康敬 : 2006 年電気化
学秋季大会講演要 旨集 : 1E07 (2006) 
1 3. 先験情報を用いた雷雲電荷推定の アル ゴ リ
ズム . 本 田 和博、 宮林晃裕、 堀 田裕弘、 村
井忠邦 : 第 2 5 回 日 本シ ミ ュ レー シ ョ ン学
会大会発表論文集 : pp. l95-1 98 (2006) 
特許・ 賞
1 .  二種の移相器を持つ伝送線路型 ・ 集中定数型
ウ イ ルキ ン ソ ン ・ デパイ ダ. 坂 上 岩 太 : 特
願2006- 1 86 166
2. 平 面構成 マ イ ク ロ 波 信 号 多 分配器 . 坂 上
岩 太 : 特願2006-3 13003
3. 1 個の抗原特異的 B リ ンパ球を用 いた抗原
特異的抗体産生ハイ ブ リ ドーマ の作製方法
及びモ ノ ク ロ ーナル抗体の製造方法. 村 口
篤， 岸裕幸， 東保喜八郎， 上野実， 中里博
吉， 民谷栄一， 鈴木正康 : 特許 3799392 号
富山大学工学部紀要第56， 57， 58巻 2007 (第58巻)
(2006) 
4. 転写性に優れた樹脂組成物. 山 下和之， 大
永崇， 藤城敏史， 森本英樹， 小幡勤， 鈴木
正康 : 特許 3867126 号 (2006)
5. ラ イ フ サポー ト 学会奨励賞 : 金 主賢 (佐々
木和男 、 中 島一樹)
電子物性デバイス工学講座
教 授 上 羽 ヲム
教 授 小 林 信 之
教 授 中 谷 訓 幸
教 授 前 津 宏
教 授 山 下 正 人
助 教 授 岡 田 裕 之
助 教 授 丹 保 豊 和
助 教 授 山 崎 登志成
助 手 喜久 田 寿 郎
助 手 中 茂樹
助 手 二 井 隆 志
助 手 方オ不て 雅 之
技術職員 柴 田 幹
著書
1 .  Landolt-Bömstein vol.IIII36C， Ferroelectrics and 
Related Subs回lces， N. Nak:a級ni et al. : (Edited by 
Y. Shiozaki， E. Nak:anlUra， T. Mitsui ， Sp白1ger，
Berlin， Germany) ο006) 
2 . イ ン ク ジ ェ ッ ト 印 刷 有 機 デ、 パ イ ス . 菅 沼
他 4 6 名 : 金 属 ナ ノ 粒 子 ペ ー ス ト の イ ン
ク ジ ェ ッ ト 微細 細 線 ( 菅 沼 克 昭 監修 ， シ
ー エ ム シ ー 出 版 ， 東 京 ， 日 本 ) pp.254-2 
68  (2006) 
3 . 有機 ト ラ ン ジ ス タ . 小 関 他 2 6 名 : イ ン
ク ジ ェ ッ ト 技 術 の エ レ ク ト ロ ニ ク ス 応
用 ( 小 関 健 一 編集 ， リ ア ラ イ ズ ， 東 京 ，
日 本 ) pp. 1 32・ 1 52 (2006) 
原著論文
1 .  Enhancement of noncontact 合iction between 
c10sely spaced bodies by two-dimensional 
systems . A. V. 九101okit加， B.N.J. Persson， H. 
Ueba : Physical Review B 73 : pp. 165423・1 ・
165423-1 1 (2006) ο006) 
2. Ferroelectric Phase Transition Character of 
Glycine Phosphate. J. Nayeem， T. Kikuta， N. 
N北ata凶， F. Mats凶， S. N. Tak:ega， K. Hattori， H. 
Daimon : Ferroelectrics 332 : pp. 1 3- 19  (2006) 
3 .  Lining ofHydraulic Cylinder Made ofCast lron 
with Copper Alloy. T. Yamaz北i， T. Shibuya， C. 
一 14 -
Jin， T. Kikuta， N. N北atani : J. Mater. Process. 
Tech. 1 72， NO. l : pp.30・34 (2006) 
4. 煙道内排出ガス採取法を用 いた昇華性を有
す る ホ ウ素化合物測定法の開発. 鳥山成一，
日 吉真一郎， 山崎敬久， 水上昭弘， 奥村秀
一， 藤崎進， 溝 口 俊明， 木戸瑞佳， 中村篤
博， 中谷訓幸， 田 中敦， 西川雅高 : 環境化
学 16ラ NO.2 : pp.2 13-2 1 8  (2006) 
5. Sputter泊g Pr回sure Dependent Phoωcatalytic 
Properties ofTi02 Thin Films. 工 Takahashi， K. 
Prabakar， T， Nezuka， T. Yam位aki， 工
Nakashima， Y. Kubota， A. Fujish加a: J. Vac. Sci. 
Technol. A 24， No.4 : pp. 1 1 6 1 - 1 1 65 (2006) 
6. Bot1om同coverage Simulation for Magr泥仕'On
Sputtering Appara加s Activated with 
Superconducting Bulk Magnet. T. Yamazaki， T. 
Y oshizawa， H. H包ama， S. Hirobayashi， T. 
Yamabuchi， H. Ikuta， U. MiZl瑚ni， T. Matsuda : 
Vacuum 80， No.7 : pp.675・678 (2006) 
7. H2S Sensing Prope町 ofPorous Sn02 Sputtered 
Films Coated with Various Doping Films. C. Jin， 
T. Yam但aki， K. 110， 工 Kikuta， N. Nakat街並 :
ぬcuum 80， NO.7 : pp.723-725 (2006) 
8. Influence of an Electric Field Perpendicular to 
the Ferroelectric Axis on the Dielectric 
Properties ofTriglycine Sul白te. 工 Kikuta， H. 
Nishizuka， T. Yam抵aki， N. Nakatani : 
Ferroelectrics 336 : pp.9 1 聞 100 (2006) 
9. Dilatome仕ic Study on 恥1onoclinic Crystals of 
Ferroelectric TGS down to Cryogenic 
Temperature Region. 主 Yamaguchi， N. 
Naka匂ni， T. Kikuta， T. Kurihama， T. Mitsui， Y. 
Seimi診ya丸ラ S
Taka俗shi氾ge : Fer汀Toele郎ct剖ric白s 337 : pp.59-毛69 (2006) 
1叩O. Deuteration E島ct on the Ferroelectric Phase 
Transition ofTAAP. 工 Kikuta， Y. Kawagishi， T. 
Yam但成i， N. Nakatani : Ferroelectrics 337 : 
pp.95・ 103 (2006) 
1 1 .  E島ctive Sur台ce Area of Sn� Sputtered Films 
Evaluated by Measurement of Physical 
Adsorption Isotherms. T. Yam位aki， 工 Furu民 Y.
Shen， C. Jin， T. Kikuta， N. Naka泊ni : Jpn. J. 
Appl. Phys. 45ラ No. l2 : pp.9 1 80・9 1 84 (2006) 
2005年�2006年研究業績一覧
suitable for high-speed operation. K. Maezawa， 
M. Sakou， W. Matsubara， 工 Mi剖匂ni : Electron. 
Le日. 42， No. 2 : 77-78 (2006) 
1 3 .  Experimental Demonstration of Ideal Noise 
Sh叩ing in Resonant Tunneling Delta-Sigma 
Modulator for High Resolution， Wide Band 
A/D Converters. K. M邸周wa， M. S北ouラ w
Matsubara， 工 MÍZlI匂ni， H. Matsuzaki : Jpn. J. 
Appl. Phys. 45 : pp.34 1  0・3413 (2006) 
14. Novel resonant tunneling diode oscillator 
capable of large output power operation. Y. 
Ookawa， S. Kishimoto， K. Maezawa， T. 
Mi却伽i : IEICE Trans. Elec仕'Onics E89嗣C :
pp.999-1004 (2006) 
15 .  AIGaN/GaN High 日ectron Mobility Transistors 
with Inclined-Gate-Recess Structure. Y. Aoi， S. 
Kishimoto， K. Maezawa， 工 Mi却匂ni : Jpn. J .  
Appl. Phys. 45 : pp.3368-3371 (2006) 
1 6. Dual-clock MASH delta-sigma modulator 
employing a :frequency modulatβd intermediate 
signal. K. Maezawa， M. Sakou， W. Matsubar九
T. MÍZlIta凶 : IEICE ELEX 3， No. 2 1  : 
pp.459-463 (2006) 
17.  Measuring resistivity of hollow conducting 
cylinders with a four-probe array . M 
Yamashita Measurement Science and 
Technology 17， No. 12  : pp.3323-3327 (2006) 
1 8 . Durabi l ity Test of Solution-Processed 0 
rganic Electrophosphorescent Devices wi 
th Small Organic Molecules . M.  Ooe， S .  
Naka， H .  Okada， H .  Onnagawa : Jpn. J .  
Appl .  Phys .  4 5 ，  pp .250・254 (2006) 
1 9 . Top-Emission Organic Light-Emitting Di 
odes with Ink-]et Printed S e lf.同Aligned
Emission Zones .  R. Satoh， S. Naka， 恥1.
Shibata， H .  Okada， H .  Onnagawa， T .  
Miyabayashi， T. Inoue : Jpn. J .  Appl . Phy 
s. 45， pp. 1 829・ 1 83 1 (2006) 
20. Organic Multifunction Diodes Operable 
for Emiss ion and Photodetection Mode s .  
H .  Shimada， J .  Yanagi， Y .  Matsushita， 
S. Naka， H. Okada， H. Onnagawa : Jpn. 
12. Resonant tunneling delta sigma modulator J .  App l .  Phys .  45 ，  pp . 3 7 5 0・ 3 7 5 3 (200 
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2 1 . エ キ シ マ レ ー ザ を 用 い た 有 機 膜 の 直 接
パ タ ー ニ ン グ 技 術 . 有 沢 ， 本 野 ， 中 ， 岡
田 ， 女J 1 1  : 電 子 情 報 通 信 学 会 論 文誌 C J 
89-C ， pp.4 1 ふ420 (2006) 
22. Carrier Mobi l ity of Organic Thin Fi lms . 
A .  Kuwahara， S .  Naka， H .  Okada， H .  
Onnagawa : Appl .  Phys .  Lett. 89， pp. 1 32 
1 06・ 1 3 2 1 08 (2006) 
23. Solution-processed Small Organic Electr 
ophosphorescent Devices  with Arylamin 
e Polymer Buffer Layer . K. Hirano， S. 
Naka， H .  Okada， H .  Onnagawa， T.  Nak 
ai and H .  Sato : J. Photopolymer Sc i .  & 
Tech. 19 ラ pp. 1 77- 1 80 (2006) 
24.  Synthesis  and Electroluminescence Prope 
rties  of fiαc-Tris(2 -phenylpyridine ) - iridiu 
m Derivatives Containing Hole-Trapping 
Mieties .  K. Ono， M.  Joho， K .  S aito， 
M. Tomura， Y.  Matsuhita， S. Naka， H. 
Okada， H .  Onnagawa : Eur. J .  Inog. C 
hem. 2006，  pp.3 676・3 683 (2006) 
25. Heteroepi匂xy of InSb films grown on a Si(OO 1 ) 
substrate wi白 AlSb bu能r layer . M.Mori， 
N.F吋imoto; N.Akae， K.Uo匂ni， T.Tambo， 
C.Tatsuyama : 1. Cryst. Growth 286 : pp.2 1 8-222 
(2006) 
26. Interdi鼠lSion at Si/SiGe interface analized by 
high・resolution X-ray di血.ction. Shuqi Zheng， 
M.Kaw.部hima， M.Mori， T. 11創nbo，
C.Tatsuyama : Shin Solid Films 508 : pp. 1 56- 1 59 
(2006) 
27. Forτnation of nanoclusters containing In and Sb 
atoms . M.Saito， H.Sas北i， 工S出紘i， M.Mori， 
T.Tambo， C.Tatsuyama : 1. Phys. IV France 
132 : pp. 14 1 - 145 (2006) 
28. Ul仕athin amorphous Si layer for the grow血 of
strain relaxed SiO.75Geo.25 alloy layer . 
M.M.Rahman， S.Q.zheng， M.Mori， T.Tambo， 
C.Tatsuyama : 1. Appl. Phys. 100 : pp.053505- 1 
(2006) 
プ ロ シーヂィ ング等
1 .  InP-based Resonant Tunnelnig DiodelHEMT 
In鉛gra1犯d Circuits for ul佐社ügh・Speed
Operation (Invi犯の K. Maezawa， 工
Mizutani : Int. Conf InP & Related Materials 
(IP貼106) : pp.252-257 (2006) 
2. 1 00 GHz Operation of a Resonant Tunneling 
Logic Gate MOBILE Having a Symme仕ic
Configuration. K. 恥1aezawa， H. Sugiyama， S. 
Kishimoto， T. Mizu匂ni : Int. Conf InP & 
Related Materials (IPRM06) : pp.46-49 (2006) 
3 .  High Power and Stable Oscillほions in the RTD 
Pair Oscillator ICs Fabricated with 
Metamorphic RTDs. K. Maezawa， Y. Ookawa， 
S. Kishimoto， T. Mizutar札 M. Takakusaki， H. 
Nakata : Int. Conf Solid State Devices & 
Materials (SSDM06) : pp. l 00- 1 0 1 (2006) 
4. Sur白ce Potential Measurement of Carbon 
Nanotube FETs using Kelvin Probe Force 
Microscopy. 工 Umesaka， H. Ohnaka， Y. Ohno， 
S. Kishimoto， K. Maezawa， T. MizutarlÌ : Int. 
Conf. Solid State Devices & Materials 
(SSDM06) : pp.250・25 1 ο006)
5. Organic B i-Function Devices  with Emis 
sion and Sensing Abilities (Invited) . H .  
Okada， S .  Naka， Y. Matsushitaラ H . Sh 
imada， M. Shibataラ H. Onnagawa : The 
1 3 th Int ' l  Workshop on Active-Matrix 
Flatpanel Displays and Devices ，  pp .277・
280  (2006) 
国際会議
1 . 百leory of single adsorbate motions induced by 
vibrational excitation with STM (Invited) . H. 
Ueba : CREST Workshop on Physics of Single 
Molecules ， Shonan， Japan (2006) 
2. 百leory of single molecule motions induced by 
vibrational excitation with STM (Invited) . H. 
Ueba : Americal Chemical Society Fall National 
Meeting ， San Francisco， USA (2006) 
3. Adsorbate Motions by Vibrational Mode 
Coupling (Invited) . H. Ueba : The tenth ISSP 
Intemational Symposium(ISSP- 10) on 
- 16 -
Nanoscience at Surfaces， K部副wa， Japan 
(2006) 
4. Action Spec仕'Oscopy of single molecule motion 
(Invited) . H. Ueba : CECAM Workshop on 
Inelastic effect in transport at atomic scale， Lyon， 
France ο006) 
5 .  Crystal S仕ucture ofthe Ferroelectric Phase of 
Triglycine Sulfate under 組 Elec仕ic Field. 工
Kikuta， D. H紅na句ke， 工 Yam抵抗i， N.
Nak瓜ani : The 8th Russia/CislBaltic/Japan 
Symposium on Fe町'Oelectricity， Tsukuba， Japan， 
May (2006) 
6. Microstructure and Gas Sensing Property of 
Porous Sn02 Spu恥red Films. T. Yamaz北i， C. 
Jin， y. Shen， T. Kiku凪 N. Nakatani : 
Intemational Conference on Processing & 
Manu白cturing of Advanced Materials， 
Vancouver， Canada， July (2006) 
7. Lining ofCast Iron Cylinder with Copper Alloy. 
Y. Shen， T. Yam低泊å， C. Jin， T. Kiku凪 N.
Nakata凶 : Intemational Conference on 
Processing & Manufac制出19 of Advanced 
Materials， Vancouver， Canada， July (2006) 
8. Domain Pattem ofTriglycine Sulfate after 
Exposure of an 日ectric Field Perpendicular to 
the Ferroelectric Axis. 工 Kikuta， 工 Yam但北i，
N. Nakatani : The 6th Japan-Korea Conference 
on Ferroelec凶city， Sendai， Japan， Aug. (2006) 
9. Dielectric Dispersion around 出e Ferroelec甘ic
Phase Transition in Partially Deuterated Glycine 
Phosphite. T. Kikuta， T. Yamaz北i， N.
Nakata凶 : The 5th Asian Meeting on 
Ferroelectrics， Noda， Japan， Sep. (2006) 
10.  Development of Advanced ESR 
Crystallography for Researching Ferroelec仕ic
Materials .  T. Kobayashiラ T. Nagaya， K. Kuwa民
Y. Nomura， A. Onozawa， T. Kikuta， N. 
Nakatani : 百le 5th Asian Meeting on 
Ferroelectrics， Noda， Japan， Sep. (2006) 
2005年�2006年研究業績一覧
Advances of百由 Films & Sぽface Coa也19s，
Singapore， Dec. (2006) 
12. Sol-gel Synthesis and Luminescence ofZnO: 
(La，Eu)Cl Nanocomposite 百世1 Films. Z. Liu， Y. 
Li， 工 Yam包誌i， Y. Shen， 工 K氷uta， N. 
Naka匂凶 : The 3rd International Conference on 
Technological Advances ofTl血 Films &
Su巾ce Coatings， Singapore， Dec. (2006) 
1 3 .  U1仕all gh匂eed Integrated Circuits 凶ing
InP-Based Resonant Tunneling Diodes 
(Invited) . K. Maezawa : A WAD2006， Sendai， 
Japan， July (2006) 
14. Dual-Drive and -Emission Panel with Organic 
Phosphorescent Devices. T. Miy出;hita， S. Na 
ka， H. Okada， H. Onnagawa : 百le 6th Intemat 
ional Conference on Electroluminescence of M 
olecular Materials and Related Phenomena (IC 
EL6)， P9. 1 16  (2006) 
1 5 .  Build-on Technology of Bi-Directional Optical 
Communication System using BトFunctional
Organic Diodes. Y. Matsushi凪 S. Naka， H. 
Okada， H. Onnagawa : Extended Abstract of S 
olid State Device and Materials， D・2・6 (2006) 
16 .  Organic Field-Effect Transistor Integrated Circ 
uits using Self-Alignn1ent Process Technology. 
T. Nagai， T. Kimura， S. Naka， H. Okada， H. 
Onnagawa : Extended Abstract of Solid State 
Device and Materials， D・10・2 (2006) 
17 .  Self-Aligned Multifunction Diodes Using Ink-J 
et Prirr住宅 Me白od. J. Yan;唱i， M. Shiba凪 S.
Naka， H. Okada， H. Onnagawa， T. Miyabayas 
hi， T. Inoue : KJF 2006， P43 (2006) 
1 8. Multi-Color Organic Light Emitting Panels Usi 
ng Self-Aligned Ink-Jet Printing Technology. K. 
Matsui， J. Yanagi， M. Shibata， S. Naka， H. 
Okada， T. Miyabayashi， T. Inoue : KJF 2006， 
P44 (2006) 
19 .  Role of In-Sb bi-layer on .the heteroepitaxy of 
InSb films grown on a Si(1 1 1 ) substratβ . 
M.Mori， M.Saitoラ Y.Yamashi凪 K.Nag田hima，
M.Hashimoω， T.Tamboラ C.Tatsuyama : 7th 
1 1 .  Influence ofFilm 百lickness and Microstructure 
on Gas Sensing Properties ofSputtered W03 
Thin Film Gas Sensors. Z. Liu， T. Yam位aki， Y. 
Shen， T. Kiku凪 N. N北atani : 百le 3rd 
Intemational Conference on Technological 
Russia-Japan Seminar on Semiconductor 
Surfaces， Vladivostok， Russia， Sep. (2006) 
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20. Growth of InSb thin films on Si(1 1 1 ) at low 
tempera加re. K.Murat11， N.B.Ahmad， Y.Tamur11， 
恥1.恥10ri， T.Tambo， C.Tatsuyama 7血
Russia-Japan SemÏnar on Semiconducωr 
Surfaces， Vladivostok， Russi11， Sep. (2006) 
2 1 .  Heteroepitaxial grow社1 of rotated InSb films on 
a Si(1 l 1) substrate via In(2x2) surface 
reconstruction. M.Mori， M.Saito， Y.Yam出hita，
K.Nag出h泊111， M.Hashimoto， T.Ti創nbo，
C.Tatsuyama : 4th Intemational Conference on 
Molecular Beam Epitax弘 Tokyo， J叩an， Sep. 
(2006) 
22. Low-temperature growth of InSb(l l l) on 
Si(1 l 1 ) substrate . K.Murata， N.B.Ahmad， 
Y.Tamuraラ 恥fふ10ri， C.Tatsuyam11， T.Tambo : 4th 
Inもemational Conference on Molecular Beam 
Epi旬xy， To勾/0， Japan， Sep. (2006) 
その他の論文
1 .  ス パ ッ タ 原子輸送シ ミ ュ レー シ ョ ンの応用 .
山 崎 登 志 成 ， 吉 津 寿 夫 : 真 空 49(9) : 
pp.547司55 1 (2006) 
特許・ 賞
1 .  ß L モ ジ ュ レー タ 及び ム L 型アナ ロ グーデ
ジ タ ル 変 換 回 路 . 前 揮 、 水 谷 :
PCT/JP2006/302334 ( 日 本 を除 く 全指定) 、
名 古屋大学出願 (JST) ο006)
2. 有機エ レ ク ト ロ ル ミ ネ ッ セ ンス 素子. 岡 田
裕之， 田 畠茂， 中茂樹， 女川博義 : 特許第
3757272 号 (2006. 1 . 1 3) ， 米 国 特 許
US6，806，640B2 ρ004. l 0. l 9) ， 台 湾 特 許
200702 (2004.8. l 6)， 韓国特許 第 10・0562592
(2006.3 . 1 3) 
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Sazzad， Yuukou Horita : 3rd European co時間切 on
Colour in Graphlα， Imaging， and Vision (CGIV2006)， 
pp.478-483 Le吋s， UK， June (2006) 
Quality Evaluation Model using Local Feぽure of Still 
P�仰向. Yuukou Hori凪 Mおaharu Saω， Yos凶kazu
Kawayoke， Z.M. PぽV位 Sazzad， Keiji Shiba匂 : 14th 
European Signal 骨∞essing Confe�ce 
(EUSIPC02oo6)，pp. 1 -5(CD-RO附， Floren田， Ital弘
Sept. ο006) 
Image Q田lity Evaluation Model based on Local 
Feat凶由 加d Se伊1印刷on. Yuukou Hori民 Mおaharu
Sato， Yoshikazu Kawayoke， Z.M. Parvez Sazzad， Keiji 
S凶ね : lEEE Intemational Conference on Image 




























測， 白井浩， 広林茂樹， 山淵龍夫， 吉津書夫，
平成 1 8 年度 日 本設備管理学会春季研究発表大会
論文集 pp. 23之6 (2∞6)
パワーエ ンベロ ープo処理に よ る音場制御の評価，
入江重勝， 広林茂樹， 山淵龍夫， 吉津書夫， 平
成 18 年度 日 本設備管理学会春季研究発表大会論
文集 pp. 27-30 ο∞6)
NHA を用いた経済時系列予測， 白井浩， 広林茂
樹， 山淵青怯， 平成 1 8 年電気関係学会j邸主支部
連合大会講演論文集 F・91 印刷
高分解能の周波数解析法を用 い た母音の回復，
栗山琢也 広林茂樹， 山精E夫， 平成 1 8 年電気
関系学会北陸支部連合大会講演論文集 G聞叩00め
ク ラ シ ッ ク 音楽に対する パ ワ ーエ ンベ ロ ープ。逆
フ ィ ルタ 処理の有効性の検証， 入江重勝， 広林
茂樹， 山淵龍夫， 吉津書夫， 平成 1 8 年電気関係
学会北陸支部連合大会講演論文集 G・6 (2∞6)
歩行に よ る 電界の変化 と 植物生体電位を用いた
個人識別の検証， 田村祐輔， 広林茂樹， 山淵龍
夫， 吉津書夫， 大薮多可志， 平成 1 8 年電気闘系
学会北陸苅E連合大会講演論文集 H-5 (2006) 
NHA を用いた ピア ノ 弦振動の角軌庁， 浦辺将護，
広林関苛， 山淵龍夫， 平成 18 年電気関系学会北
陸支部連合大会講演論文集 呼8 (2006) 
文書画像中 の接近 した文字列の切 り 出 し (そ の
1 ) 一文字重JLVÚ財車京の求め方 . 井池宏光， 野
村智華， 酒井充， 丸山博， 米田政明 : 平成 1 8 年
度電気関係学会北支連大， F必 ο0師)




1 .  入門 デジ タ ノレ信号処理， 加川 幸雄， 堤一男，
三次正純 清田公保， 広林茂樹， 培風館 。006)
ディ ジタル画像の百軒面法 と 国際標準. 堀田裕弘 :
( ト リ ケ ッ ブρス) 170 (2006) 
あ る ご り ずむ， 広瀬貞樹 : (近代科学社， 東京，








1.  Bottom-∞，verage simulation for m噂1甜on spu配泊19
appar羽田 activated with s叩erconduc白19 加Ik m噂let
T.Yarnazaki， T.Yoshizawa， H.Hazama， S.団robay;ぉ:hi，
T.Yarn油uchi， H.Iku凪 u.Mizt血ni， T.Matsuda Vacuum， 
80(7)， pp.675回678 (2006) 
スバ ッ タ原子輸薩シ ミ ュ レ ーシ ョ ンの応用， 山崎
登志成， 吉津書夫， 真空， ぬ1.49， pp.547-55 1  (2∞め
官le relations arnong V.匂制作Crick 加ωm翻 and 血位
relations with context-free languages， Satoshi Okawa， 
Sadaki H加se， lEICE Trans. Infonnation and Systems， 








1.  InVI師側on into Distin伊ishing Indi吋duals Using the 
Bi叩lectric PotentiaIs of Plants， Y Tarnur九 S.
Hirobayashi， 工 Yarnabuchi， 工 Yoshizawa， 工 匂油uラ
Proceedings of the 7由 Asia-Paci:fic Confe�ce on 
Ind回出al Enβ1白血g and Management Systems 
(2006) 
Image Quality Assessment Models for JPEG and 
JPEG2000 Compressed Color Images. Z. M. Parvez 
2. 
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2 ) 一文字列方向の決定 と 切 り 出 し一. 吉田美香
子， 野中摺華， 酒井充， 丸山博， 米田政明 : 平成
1 8 年度電気閥系学会北克車大， F-27 (却06)
10. 文書画像中の文字並びの形状判別について. 山 田
健司， 酒井充， 丸山博， 米田政明 : 平成 1 8 年度
電気関係学会北克車大， F-28 ο006) 
11 . 顔の色↑静院を用いた 目 領域抽出の検討. 吉田圭一，
岩瀬絵里香， 酒井充， 丸山博， 米国政明 : 平成 1 8
年度電気関系学会北克車大， F-29 (2∞め
12. 移動 ロ ボ ッ ト の移動物体追跡に関する研究 谷 口
月丹史， 酒井充， 丸山博， 米田政明 : 平成 1 8 年度
電気関系学会北苅車大， F-30 印刷
13. 日 照条併酬を用し 、た動画像か ら の青色道路案
内標識の リ アルタ イ ム抽出について. 中村亮介，
酒井充， 丸山博， 米国政明 : 平成 1 8 年度電気関
係学会北支連大， F・69 (2006)
14. 道路案内標識の地名認識のた めの辞書作成に関
する研究. 井波克之， 酒井充， 丸山博， 米田政明 :
平成 1 8 年度電気関係学会北克車大， F-70 ο006) 
15. 顔表面のf是非泉を用いた衰↑青角特庁. 三上直己， 長谷
↑専行， 東海彰吾， 酒井充 : 平成 18 年度電気関系
学会北支連大， F-75 (2∞6) 
16. 表情記士マ ッ プロ作成のた め の顔特徴点の 自 動抽
出について. 衣笠学， 酒井充， 丸山博， 米田政明 :
平成 18 年度電気関係学会北克車大， F -79 (2006) 
17. 顔表面か ら の法線 と 顔平面 と の交点分布 を用 い
た表情話哉. 岸J 1 1有希， 大J罵優季， 酒井充， 丸山
博， 米田政明 : 平成 1 8 年度電気閥系学会北克車
大， ド80 ο006)
18. 複数の 自 律型 ロ ボ ッ ト を用 いた協働作業に 関す
る研究 宮内孝雄， 大鳥優季， 酒井充， 丸山博，
米田政明， 酒井志織 : 平成 18 年度電気関系学会
北克車大， F・100 ο006)
19. モーシ ョ ンキ ャ プチ ャ を用いた動作評価シス テ
ムの 3 D化の検討. 若林亨， 石倉充， 酒井充， 丸
山博， 米田政明 : 平成 1 8 年度電気闘系学会北支
連大， F-106 ο006) 
20. H自在L レイ ア ウ ト の読みやす さ に影響す る 要素
の研究， 布村伸吾， 柴田啓司， 堀 田裕弘， 画像
の認識 ・ 理解シ ン ポ ジ ウ ムゆ但RU2006)， IS3-28， 
pp. 1 1  80・ 1 1 84 (2006) 
21 . 産業用 X 線 CT 画像におけ る アーチフ ァ ク ト の定
量化， 小林 崇， 柴田啓司 堀田裕弘， 第 1 回イ
メ ージメ ディ ア ク ウ ォ リ テ ィ と その応用 ワ ー ク
シ ョ ッフ。(五QA2006)， B1 閉5， pp. 124・127 (2006) 
22. MSDS を用いた画質改善アルゴ リ ズムの画質音刊面，
金子宜史， 柴田啓司， 堀 田裕弘， 第 1 回イ メ ー
ジメ ディ ア ク ウ ォ リ テ ィ と そ の応用 ワ ー ク シ ョ
ツ ブ(llQA2006)， A 7・3ヲ pp.95-99 (200め
23. 色差情報を基に した画質制面モデルの性能訓面，
佐藤雅治， 柴 田啓司， 堀 田裕弘， 第 1 回イ メ ー
ジメ デ ィ ア ク ウ ォ リ テ ィ と その応用 ワ ー ク シ ョ
ッ プ(llQA2∞6)，A7-4， pp. l 00-104 (2006) 
24. Wave1et 変換を用いた画像拡大法， 瀬山大祐， 柴
田啓司， 堀 田裕弘， 第 1 回イ メ ージメ ディ ア ク
ウ ォ リ テ ィ と その応用 ワーク シ ョ ッ プ(llQA2006)，
B2・1 ， pp. l28・132 ο006)
25. 産業用 X 線 CT 画像の効率良し 、 3 次元化の検討，
吉田伸一朗 柴田啓司 堀田裕弘， 平成 18 年度
電気関系学会北陸支部連合大会。006Jl亜S)， F-16， 
(CD-ROM) ο006) 
26. S-CIELAB を用し 、た符号化画像の品質剖面， 松川
達也 柴田啓司 堀田裕弘 平成 1 8 年度電気関
係 学 会 北 陸 支 部 連 合 大 会 ο006JHES)， F-17， 
(CD-RO問 ο006)
27. 色差式を用いた JPEG2000 符号化画像の主観平価
値の推定， 土部数馬 柴 田啓司 堀 田裕弘， 平
成 18 年 度 電 気 関 係 学 会 北 陸支 部 連 合 大 会
(2oo6JHES)ラ F-1 8， (CD-RO問 ο00め
28. JPEG 符号化画像にお け る ブロ ッ ク 歪抑制のため
の最適パ ラ メ ータ の検証， 海業輝彦 柴 田啓司
堀田裕弘， 平成 18 年度電気開系学会1邸主支部連
合大会。006JHES)， 下19， (CD-RO附 (2006)
29. CIEDE2∞o 色差によ る JPEG， JPEG2∞o 符号化画
像の評価， 佐藤由規 柴 田啓司 堀 田裕弘， 平
成 1 8 年 度 電気 関 係 学 会 北 陸支 部 連合 大 会
。006庇ffiS)， F-20ラ (CD-RO附 ο0悩)
30. DCT ベース符号化画像にお け る ブロ ッ ク ノ イ ズ
減少アルゴ、 リ ズム の検討， 北島 朔 柴 田啓司
堀田裕弘， 平成 18 年度電気闘系学会北陸支部連
合大会(200ωHES)ラ F-40， (CD-ROM) ο00の
31. 隣接画素聞の情報を用いた JPEG20∞ 符号化画像
の NR 画質評価モデ、ル， 林祐司 z. M. Parvez 
Sazzad 柴田啓司 堀田裕弘， 平成 18 年度電気
関 係 学 会 北 陸 支 部 連 合 大会 (2ω鍋ffiS)， F-41 ，  
(CD-RO恥1) (2006)
32. エ ッ 汁会出 と領域分割を用いた JPEG2000 符号化
の NR 画質刊面モデム 新田隆浩 堀田裕弘 柴
田啓司 平成 18 年度電気関係学会北陸支部連合
大会ο006JHES)， F-42ラ (CD-RO附 ο00め
33. S-CIELAB 色空間の鞘教を考慮 したFR画質判断
デノレ， 松本寛史， 柴 田啓司， 堀 田裕弘， 電子情
報通信学会出i補婚時， CQ2006・77， pp. 101-106 
ο006) 
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34. 小画面符号化動画像の フ レーム 品質に基づいた
NR 画質刊面モデ、ル， 川 除佳和， 堀 田裕弘， 電子
通信学会技術研究報告ラ CQ2006・78， pp. l07- 1 10  
(2006) 
35. S-CIELAB 色空間を利用 した符号化動画像の FR
画質量刊面モデノレ， 松本寛史， 柴 田啓司， 堀 田裕
弘 映像f静Rメ デ、イ ア学会財閥告， 阻2∞6-275，
Vo1.30， NO.68ラ pp.89-92 (200め
36. Spatia1 feaíures bぉed No・Re島問n印 Image q田Iity
ass問団ent independent of JPEG and JPEG2∞0 ∞lor 
m唱，e， Z.M. P征四 Sazzad， Yuukou Horita， 映像情報
メ ディ ア学会揃陣陪， 阻2006-263， 泊DO， No成
pp.39-42 ο006) 
37. Web サイ ト か ら受け る 印象 と デザイ ン要素 と の関
係の解析， 布村伸吾， 柴 田 啓司， 堀 田裕弘， 映
像f静Rメ ディ ア学会t競陣R告， 恥1E2006-260ラ 油1.30，
No.68， pp.29喧30 ο006)
38. ニ ュ ー ラ ルネ ッ ト ワ ー ク を用 いた 日 本語代名詞
の特定. 田畑雅也 柴田啓司 堀 田裕弘 : 第 2 回
日 本感性工学会春季大会 2006， D21 ，  pp.99-100 
(2∞6) 
39. 輪島塗画像における感性因子の抽出. 大向紀子，
柴田啓司 堀田裕弘 : 第 2 回 日 本感性工学会春季
大会 2006， D24， pp. l 09- 1 1  0 (2006) 
40. r読みやす さ j に影喜叶る HTl\任 レイ ア ウ ト の要
素の調査. 布村伸吾， 柴田啓司 堀田裕弘 : 第 2
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著書
1.  屋外広告の知識. 中嶋芳雄， 高松衛 (他) : ( r屋
外広告の知識 (デザイ ン) J 編集委員会編， ぎ ょ
う せし \) (2006) 
2. 初学者のための生体機能の測 り 方. 中嶋芳雄， 高
松衛 (他) : (加藤象二郎 ・ 大久保嘉夫編， 日 本出
版サー ビス) (2006) 
原著論文
1. 水溶液の色相 に よ る 心理効果 と その定量化に関
する研究一入断。lこおけ る . 高松衛， 中嶋芳雄，
銭蘭慧， 佐々 和博， 藤刑尻， 佐伯行紀， 宮本博幸，
溝 口 説|弘， 中本、f和美 : 照明学会誌 、101.90， No.2 : 
102・105 (2006) 
2. HCI 画面における彩度が視擦の探索に及ぼす影響
の基礎的研究. 佐々 和博， 高松衛， 中嶋芳雄， 藤
田徹也 : 人間E学会誌， VoL42， No.4 : 259・262 (2006)
3. Bin凹ular Disparity L旬並t in 百rree-Dimensional
Display System. D. Qin， M. 11生amatsu， Y. Nakashima: 
IEEJ Trans. FM.， ぬ1. 126， NO.6: 5 1 3-5 17  (2006) 
4. Chan出19 Bin∞ular F山iona1 Area wi血 Re出a1 Shift in 
Binocular Vision. D. Qin， M. 11北amatsu， Y. 
Nねs抽na: 1. Light & V1S. Env.， Vol却， No. l :  29-33 
ο006) 
5. Change of Wavd四割1 Differen回 L凶t for Bin，∞ular 
Color Fusion wi血 Wavelen併1 and Brightness of 
Stimuli: D. Qin， M. 11北mtsu， Y. N北as凶ma， X. Qin: 
1. Light & Vis. Env.， 泊1.30， No. l :  43-45 (2006) 
6. Disparity L加世t for Bin∞ular Fusion in Fovea D. Qin， 
M. 11法制atsu， Y. N紘ashima: OPTICAL REVIEW， 
Iゐ1. 13， No. l : 34-38 (2006) 
7. 凹D 前照灯の視覚機能に及ぼす影響に関する研究.
加藤象二郎， 福 田康明， 斉藤真， 中嶋芳雄， 高松
衛 : 日 本人間工学会誌， Vo1.42， NO.6 : 389・393 ο006)
8. 色覚障害者を考慮 した LED 式信号灯の視認性向
上に関する車楚的研究. 高松衛， 中嶋芳雄， 三間
賢一， 中島賛太郎， 加藤象二郎 : 日 本人間工学会
誌， 油1.42， NO.6 : 399-401 ο006) 
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9. 液晶ディ ス プ レイ を用 いた高齢者の色覚特性に
関する研究. 藤田徹也， 中嶋芳雄， 高松衛 : 日 本
人間工学会誌， 油1.43 ， No. l : (2，∞7) (血 press)
10. 白 内障視環境下にお け る ディ ス プ レイ 装置に対
する色覚特性に関する研究 藤田徹也 中嶋芳雄
高松衛 : 視覚の科学， Vo1.28， No. l : (2007) (担 問ss)
プロシーデイ ング等
1.  Study on 由e LED information board for barrier司free
which considered elderか M. Takamatsu， Y Na加shirna，
S. N出gima， K. Mimaラ 主 同加: IEA2∞6 ω昭四s，
M拍stricht， Ne由erlands: CD-ROM (2006) 
2. Study on influence of color dijference on target 
detection time. S. Inada， Y Nakashima， M. 11法amatsu，
K. Sas鈎ラ S. Yoshiharヨ， IEA2006 Congress， 恥匂ぉ剖cht，
Netherlands: CD-ROM (2006) 
3. Vis回1 characteristic and optimurn display lurninance of 
LED information boar寸. Y Ishirnur孔 M. 11法ama阻l， Y
N法as凶叫 S. N出ÿima， K. Mima: IEA2∞6 Co暗部s，
M祖S凶cht， Netherlands: CD-ROM (2006) 
4. �自制-ch ∞ LED 岡田c signal 妙t ∞，nsidering
coloぬlind p'ぉple. M. Kaburaki， M. 11紘amatsu， Y 
N紘ash加la， K. Mima， S. N蜘ÿima: IEA2006 Congress， 
M拍S凶cht， Ne血erlands : CD-ROM ο006) 
5. LED auxiliary light めr 加proving 也e visibility of 
elderly 伊ople. S. Matsubar九 Y Nakashirna， M. 
Tal叩natsu， S. Nalaÿima: IEA2006 Congress， 
M拍s耐cht， Ne血erlaIl!也: CD-ROM ο006)
6. A study ofLCD display color suitable for the elderly. 工
Fuji凪 M. Takamatsu， Y N紘ashirna， IEA2006 
Congress， M拙S凶cht， Netherlands (2∞6) 
7. Study on Factor Structure and Psychophysical 
Evaluation of Traditional Ecologi回1 Ligh出g
Lands悶pe. S. Nagayallla， Y Nakashirna， M. 
Takamatsu: IEA2006 Congr芯ss， Maastricht， 
Ne血erl加ds: CD幽ROM (2006)
8. Effi配ts of nurnrer of colors and chromaticity for 吋S国I
出er intemωe. K. Sas:叫 S. Inada， M. Takamaぉuラ Y
Nakashima: IEA2006 Congress， M拙S剖cht，
Netherlands: CD-ROM ο006) 
9. �目白rch ofVisual Barrier-岱田 on 也e LED Information 
Board for Elderly People. M. 11法amatsu， Y Nakashirna， 
M. S成ag釦札 工 Fuji凪 S. N成司凶a， K. Mim広 百le 如1
Ko陀a-Japan Joint S戸nposiurn on Ergonomics， 0鈎陥ラ
Japan: 482-483 ο006) 
10. Resear"Ch of Visual Barrier-岳民 on 血e LED Tmffic 
Signal Light for Colorblind P，ωple. H. N法司加a， Y
N法ashima， M. 11誌ama臼，u， 工 Fujita， Kふ但rna， S. 
Nakajima: The 鮒1 Kor，時.Japan Joint Symposiurn on 
Ergonomics， 0銅ka， Japan: 484-485 (2006) 
11 .  Change of Bin∞ular Fusional Ar田 with Re宿泊1 Shi:ft. 
D. QirI， Y Nakashirna， M .11紘佃latsu， X. Qin: The 蝿1
Ko記a-Japan Joint S戸nposiurn on Ergonomiω， Osaka， 
Japan: 526-527 (20師)
12. Ch組ge of Wavelef1掛 Difference Limit for BinocuIぽ
Color Fusion. X. QirI， M. 11北mtsu， Y N紘ashirna， D. 
Qin: 刊e 9社1 Kor，田J叩an Joint S戸nposiurn on 
Ergonomics， 0姐臥 Japan: 528-529 (2006) 
13. Properti白 of Color Vision for LCD light under 也e
Vision Environrnent of 血e Elderly. 工 同i凪 Y
N水ashima今 M. 11北amatsu: The 9th Korea-Japan Joint 
S戸nposiurn on Ergonomics， osaka， J叩'an: 580・581
(2006) 
14. Psychophysical Estirn甜on of 3D Vrrωal Depth of 
U凶ted， S戸曲目白:d and Mixed r沖e Stereo伊ms by 
Means of Simul匂neous Observation. M. Iizuka， Y 
Ookurna， Y Nakashimaラ M. 11法amatsu: IS&T/SPIE 
19社1Annual Symposium: (2007) (in press) 
その他の論文
1 .  (特別講演) 色賞ンミ リ ア フ リ ー用 LED 情報板の研
究開発. 中嶋芳雄 : 第 48 回 日 本産業 ・ 労働 ・ 交
通眼科学会予稿集 : 25-26 (2006) 
2. (招待講演) 液晶ディ ス プ レイ に対する高齢者の
色覚特性に関する研究 藤田徹也， 中嶋芳雄， 高
松衛 : 平成 1 8 年度電気開系学会j邸主苅随合大
会講演論文集 : CD-ROM (2∞6) 
3. (招待講演) 視覚特性と 視覚的イ ンターフ ェース
色彩設計. 佐々 刺専， 稲 田将二， 高松衛， 中嶋芳
雄 : 平成 18 年度電気関係学会北陸支部連合大会
講演論文集 : CD-ROM (2006) 
4. と やま景観 l∞ 選 昼景 ・ 夜景←. 長山信一， 高
松衛， 中嶋芳雄， 河野弘行 : 第 39 回照明学会全
国大会講演論文集 : 105-106 ο006) 
5. 富山の 「街の色」 に関する調査研究. 津寛， 中嶋
芳雄， 高松衛 : 第 39 回照明学会全国大会講演論
文集 : 107-108 ο006) 
6. 夜間都市景観照明における演色効果の定量化. 山
崎博史， 中嶋芳雄， 高松衛 : 第 39 回照明学会全
国大会講演論文集 : 1 14 (2006) 
7. J古舗における最適照明の決定に関する研究. 清水
慶， 中嶋芳雄， 高松衛， 岡村幸雄， 根本賢二 : 第
39 回照明学会全国大会講演論文集 : 1 16 印刷
8. HCI 画面の彩度が指標の探索にお よ ぼす影響.
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佐々 和博， J 1 1 口敦子， 稲田将二 高松衛， 中嶋芳
雄 : 第 39 回照明学会全国大会講演論文集 : 133-134 
(2006) 
9. 聴覚情報負荷に よ る視覚探索への影響に関する
基樹守研究. 高松衛， 中嶋芳雄， 稲田将二， 佐々
和博 : 第 39 回照明学会全国大会講演論文集 :
135-136 ο006) 
10. 歴史的建築物の照明 にお け る 演色効果に関する
研究 楊秋野， 高松衛， 中嶋芳雄 : 第 39 回照明
学会全国大会講演論文集 : 137・138 (21∞6) 
11. 物体色に対す る 色覚特性の推移に関す る 基礎的
研究 千代和夫， Jiang Shu， 高松衛， 中嶋芳雄 :
第 39 回照明学会全国大会講演論文集 : 144 (2006) 
12. 極微小視野にお け る 色覚特性に関する研究一周
辺視にお け る . 熊木啓太， 高松衛， 中嶋芳雄，
藤田徹也 : 第 39 回照明学会全国大会講演論文集 :
145・146 ο006)
13. 高齢者に阻害、 した LCD 表示色最適化に関する研
究一個揮度における色覚特性の定量化一. 藤田徹
也， 中嶋芳雄， 高松衛 : 第 39 回照明学会全国大
会講演論文集 : 147 ο006) 
14. LED 道路↑静R板にお け る 最適表示輝度に関する
研究 石キ抜樹， 高松衛， 中嶋芳雄， 中島賛太郎，
三間賢一 : 第 39 回照明学会全国大会講演論文集 :
148-149 (2006) 
15. Change ofBinocular Disp出ty Limits in Retinal Fovea 
D. Qin， M. Takamatsuラ Y. Nakashima: I斗∞eedings of 
2006 Annual Conference of The Illuminating 
Engineering Institute of J叩an: 160-161 (2006) 
16. Discrimination Threshold of Bin∞ular Color Fusion 
sωdied wi出 Three-dimensional Display. X. Qin， M. 
Takamatsu， Y. Nakashima: pr∞出品事 of2006 Ann回I
Conference of四e Ill凹血甜ng Engin回出g Insti附 of
J叩an: 162 (2006) 
17. 高齢者の視覚 を考慮 した光源に 関する 基礎的研
究. 松原俊太郎， 高松衛， 中嶋芳雄， 中島賛太郎 :
第 39 回照明学会全国大会講演論文集 : 174 (2006) 
18. 色覚ノ ザ ア フ リ ー用 LED 交通信号灯の視認性向
上に関する型崩棚究. 中内航士， 樹事， 高松
衛， 中嶋芳雄， 三間賢一， 中島賛太郎 : 第 39 回
照明学会全国大会講腐命文集 : 177 ο∞6) 
19. 高齢者を配慮 したバ リ ア フ リ ー表示に関する研
究 LED 情報板におけ る . 坂上正浩， 中嶋芳雄，
高松衛， 中島賛太郎， 三間賢一 : 第 39 回照明学
会全国大会講演論文集 : 179 ο006) 
20. Water Droplet Size and Density ofFog Effect in Visual 
-Charac腕臨 of Colored LED Li出t-. B. A. 
2005年�2006年研究業績一覧
Kurniawan， M. Té北amatsu， Y. N北ashima: 肝'Oceedings
of 2006 Annual Conference of 百le Illuminating 
En伊1白血g Ins仙総 ofJ叩佃: 1 80・ 18 1 (2006) 
21 . 入浴剤の色相 に よ る 心理効果 と そ の定量化に関
する基礎的研究. 銭蘭慧， 高松衛， 中嶋芳雄， 藤
井侃 佐伯行紀， 中本持口美 : 第 39 回照明学会全
国大会講煽命文集 : 1 89・190 (2006)
22. 歴史的建築物の照明 におけ る 演色効果の数値化
に関する研究 楊秋野， 中嶋芳雄， 高松衛 : 第 8
回 日 本感性工学会大会予稿集 : 291 (2006) 
23. 夜間都市景観照明におけ る 演色効果に関する研
究 山崎博史， 中嶋芳雄， 高松衛 : 第 8 回 日 本感
性工学会大会予稿集 : 292 (2006) 
24. 唐舗における最適照明に関する研究 清水慶， 中
嶋芳雄， 高松衛， 岡村幸雄， 根本賢二 : 第 8 回 日
本感性工学会大会予稿集 : 293 (2006) 
25. 入浴剤の色相 と その心理効果の定量化に関する
基礎的研究 銭蘭慧， 中嶋芳雄， 高齢J， 藤井侃，
佐伯行紀， 中村手口美 : 第 8 回 日 本感性工学会大会
予稿集 : 316  (2006) 
26. 北陸と やま における街の色に関する研究 高松衛，
中嶋芳雄， �.畢寛 : 第 8 回 日 和樹生工学会大会予稿
集 : 317 ο006) 
27. 暗順応過程におけ る 物体色に対する 知覚色推移
に関する研究 Jiang Shu， 中嶋芳雄， 高松衛， 千
代和夫 : 日 本人間工学会東海支部 2006 年研究大
会論文集 : 64-65 ο∞6) 
28. LED 式交通信号灯の色覚障害者対応に関する研
究 中向島来志士， 高松衛， 中嶋芳雄， 三間賢一， 福
田康明 : 日 本人間工学会東海支部 2006 年研知て
会論文集 : 70岨71 (2006) 
29. フルカ ラ ーLED 道路情報板にお け る 最適表示色
に関する研究. 高松衛， 石村友樹， 中嶋芳雄， 中
島賛太郎， 加藤象二郎 : 日 本人間工学会東海支部
2006 年研究大会論文集 : 76-77 (2006) 
30. 形の両眼融合限界に関する研究 島村知晴， Damin
Q泊， 中嶋芳雄， 高松衛 : 日 本人間工学会東海支
部 2006 年研究大会論文集 : 84・85 ο006)
31 . 高齢者の昼間 ・ 薄暮 ・ 夜間時交通視環境下での見
え方に関する意繭周査. 加藤勘二， 舘粥竜一， 五
十嵐満春， 中嶋芳雄， 高松衛 : 交通心理士会 2006
年度大会発表論文集 : 9-10 (2006) 
32. 雪国 と やま における衝の色に関する調査研究 高
松衛， 中嶋芳雄， 藤田徹也 津寛 : 第 2 回 日 本感
性工学会春季大会予稿集 : 69・70 ο∞6)
33. J古舗照明 にお け る 最適照明条件の決定に関する
研究. 清水慶， 中嶋芳雄， 高松衛， 岡村幸雄， 根
円ο
富山大学工学部紀要第56， 57， 58巻 2007 (第58巻)
本賢二 : 第 2 回 日 本感性工学会春季大会予稿集 :
71・72 (200め
34. 市場照明環境下にお け る 商品 のイ メ ージ認識に
関する研究. 高松衛， 中嶋芳雄， 藤田徹也 : 第 2
回 日 本感性工学会春季大会予稿集 : 73-74 ο006) 
35. 夜同官日市景在見照明におけ る演色効果の定量化. 山
崎博史， 中嶋芳雄， 高松衛， 千代和夫 : 第 2 回 日
本感性工学会春季大会予稿集 : 75-76 (2006) 
36. 歴史的建築物にお け る 照明の演色効果. 楊秋野，
中嶋芳雄， 高松衛， 千代和夫 : 第 2 回 日 本感性工
学会春季大会予稿集 : 79・80 (200め
37. 入繍リの針目に よ る心理効果 と その定量化. 銭蘭
慧， 中嶋芳雄， 高松衛， 藤井侃3 佐伯行紀 中村
和美 : 第 2 回 日 本感性工学会春季大会予稿集 :
85開86 (2006)
38. 富山の夜間景観. 中嶋芳雄 : 富山市景観ま ちづ く
り 儒日誌 : 2-3 (2006) 
39. 人に優 しい も のづ く り . 中嶋芳雄， 高松衛 : 建築
士のための知事指定講習会資料 : 85-104 (2006) 
40. 雪国 と 照明. 中嶋芳雄 : 実業の富山， 第 61 巻，
第 4 号 : 41 (2006) 
41 . ア フ ター 5 は青色が美 しい. 中嶋芳雄 : 実業の富
山， 第 61 巻， 第 5 号 : 37 ο∞6) 
42. 感性工学か ら の新商品 を 目 指 して. 中嶋芳雄 : 実
業の富山， 第 61 巻， 第 6 号 : 57 ο∞6) 
43. í美」 と 「品格」 一 「 と やま景観 100 選」 にあた
って一. 中嶋芳雄 : 実業の富山， 第 61 巻， 第 7
号 : 43 (2006) 
44. 光に よ る街の演出. 中嶋芳雄 : 実業の富山， 第 61
巻， 第 8 号 : 52 ο006) 
45. 現代学生気質に想 う . 中嶋芳雄 : 実業の富山， 第
61 巻， 第 9 号 : 47 (2006) 
46. 研知或果の価値 産学共同研究に際 して一. 中嶋
芳雄 : 実業の富山， 第 61 巻， 第 10 号 : 45 (2006) 
47. 視覚 ・ 聴覚研究か ら の交通事故防止を 目 指 して.
中嶋芳雄 : 実業の富山， 第 61 巻， 第 1 1 号 : 43 (2006) 
48. 濃霧中における色光の見え方. 中嶋芳雄 : 実業の
富山， 第 61 巻， 第 12 号 : 41 ο006) 
49. 第 1 回 「五福現代講座」 開催 と 30 年の想い. 中
嶋芳雄 : 実業の富山， 第 臼 巻， 第 1 号 : 65 (200η 
50. と やま における 「新 しい LED 産業の創出」 を 目 指
して. 中嶋芳雄 : 実業の富山， 第 62 巻， 第 2 号 :
39 ρ007) 
51 .  LED を用いた高齢者対応型照明光源の研究 ・ 開発
を 目 指 して. 中嶋芳雄 : 実業の富山， 第 62 巻，
第 3 号 : 38 (200η 
52. 照明 と 色彩に よ る心理効果 一視覚 ・ 感性工学か
ら のアプロ ーチ一. 中嶋芳雄， 高松衛 : 大阪府建
築士会会報誌 : (2007) (in press) 
53. 新 しい LED 光源の応用 を 目 指 して. 中嶋芳雄，
高松衛 (他) : と やま産業ク ラ ス タ ーネ ッ ト ワ ー
ク構築事業ク ラ ス ター形成研究会報告書 : 包007)
(in press) 
54. Wa:可velengt:h L凶t for Bin∞ular Color Fusion. X. Qin， 
Y. N沿æshima， M. 11北amatsu: The 2007 Annual 
Mee叫 Rω吋 I.E.E. J叩m 凹: 163 ο00η 
55. 周辺視におけ る 「形J の両B踊虫合限界. 島村知眠
秦大現 中嶋芳雄， 高松衛 : 平成 19 年度電気学
会全国大会謝員宿命文:[ 1 ]  : 164 ο007) 
56. 入浴剤の色加によ る心理効果 と その定量化. 高松
衛， 銭蘭慧， 中嶋効性， 藤井侃， 佐伯行紀， 中村
和美 : 平成 19 年度電気学会全国大会講演論文
[ 1 ]  : 165 (200η 
57. 水蹴夜の色粗によ る入浴時心理効果の定量化. 銭
蘭慧， 中嶋知性， 高松衛， 藤井侃， 信田幸雄， 佐
伯行札 中本折口美 : 日 本感性工学会第 3 回春季大
会予稿集 : D44 (2007) 
58. 歴史的建築物の照明 にお け る 最適色相の決定に
関する研究 楊秋野， 中嶋芳雄， 高松衛 : 日 本感
性工学会第 3 回春季大会予稿集 : D45 (2007) 
59. 庖舗にお け る 最適照明光源の決定に関す る 基礎
的研究 清水慶， 中嶋芳雄， 高松衛， 岡村幸雄，
根本賢二 : 日 本感性工学会第 3 回春季大会予稿
集 : D46 ρ007) 
嬬午 ・ 賞
1. 日 本人間工学東海支部 『高田賞J]. 中肉静土士， 高
松衛， 中嶋芳雄， 三間賢一， 福 田康明 。006)
2. 日 本人間工学東海支部 『高田賞J]. 島村知晴， Damin 
Qin， 中嶋芳雄， 高松衛 ο006)
3. 照明学会北陸支部優秀学生論文賞. 楊秋野， 高松
衛， 中嶋芳雄 ο006)
4. 照明学会北陸支部優秀学生論文賞. Ml由加1illad
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著書
1. 3 次元映像ハン ドブ ッ ク ， 石井雅博 : 3 次元映像
ハン ド、ブ ッ ク編集委員会編， 朝倉書盾(2006)
2. 脳をだます， 石井澗専 : 日 :ゃくーチャル リ ア リ テ
ィ 学会 VR 心理事肝究会編， 講談社ブルーパ ッ ク
ス ο006)
原著論文
1. Generalization of Lo阻lized Induction Eq田姐on.
Kimi北i Konno， Hiroshi K血iliata， 1. Phys. S∞. 1叩an，
Iゐ>1.75ラ No. 2， 02300ト023002 ο00め
2. Immune Sy蜘m Insp民d M吋eland Its Applications. H 
Daiラ z. Tang， H TamUIョ， and Y. Yang: Intem胡onal
Joumal ofSo貧 Compu白19， Vol. 1 ，  No. 1 :  22 -29 (21∞6) 
3. An E:fficient Me血od Bぉed on Hopfield NeUIヨl
Network for RNA S即on由ry Struc旬陀 昨ediction.
YanQiu Che， Qiping Cao， and Zheng Tang: 
Intemational Joumal of Soft Compぽ加ι 泊U， No. l : 
61 -66 ο006) 
4. A盟mity Bぉed La総ral Interaction A而ficial Immune 
System. Hongwei Dai， Zheng Tan.ち Yu Yan各 組d
Hiroki Tamura: IEICE Trans. Inf & Syst， ぬl.E89-Dラ
No.4: 1 5 1 5- 1524 ο006) 
5. A Parョllel Algori社1ill for Fixed Linear Crossing 
Number Problem 
Rong-Long Wang and Zheng Tang 
Intemational Joumal ofComputer Science and Network 
Secぽity， 九ゐ1.6 No. l 1 
pp.59・64 ο006)
6. 目 的関数調整法を用 いたス ケ ジ ュ ー リ ン グ問題
の一解法. 田村 宏樹， 唐 政， 石井 雅博， 山下 雅
史 : 電子清報通信学会論芳志 D， 泊U89幽Dラ No.5 : 
901 -910 (2006) 
7. 簡易学習管理システムの一実践. 宮腰 隆， 堂下
裕1封， 沖里封告二， 田 島正登 : 電気学会論文誌 A入札
- 25 
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126， No. 5， pp.391-392 (2006) 
8. S匂lte-Complexity Reduction ゐIr Convolutional Codes 
Us均 Trellis・Module In紀伊tion. M. 1J司出a， K. O凶10，
工 Miyagoshi : IEICE Trans. Fundamen匂ls， 泊tE89-A，
No. 10， pp.2466・2474 (2006)
プロシーディ ング等
1. Clonal Sel田tion 百E叩ry 加sed Artificial Immune 
System and Its Application. Hongwei Dai， Yu Yang， 
Y血qiu Che， 組d Zheng Tang: The 13吐1 Intemational 
ωnferen∞ on Neural Infoffi1ation Processing (In Part 
ll， LNCS， Vo1.4233): 107卜 1078 (200め
国際会議
1. Localized Induction Eq回tion for S田tchαi Vortex 
Filament K並語法i Konno， Hiroshi Ka1ωhata， SIGMA， 
Vo1 2， P叩e的32， 6 pages (2006) 
2. Stereograms 白at ∞Insist of veridical in1age for one eye 
and lightness afterin1age for 僻 o批:r eye. M. Ishii， H. 
Tamura， and Z. Tang: V!sion Sciences Society 6血
Ann回l Mee出g， FL， USA， 5 ο006) 
3. Stereogram Using Afterin1age. Y. Fukun1oto， M. Ishii， 
and Z. Tang: 4th Asian Conference on V!sion， Matsue， 
J叩an， 7 ο∞6)
4. Isn't Binlω叫ar Disparity Useful for 社1e Perception of 
Azimuth? K. SaimUI孔 M. Ishii， and Z. Tang: 4th Asian 
Conference on VISion， M脇ue， l叩肌 7 ο006)
その他の論文
1. シ ン ド ロ ーム 系列の部分列のシフ ト を用 いた畳
込み符号のエラー ト レ リ スの構成. 田島正登， 沖
野浩二 宮腰 隆 : 第 29 回↑静開命 と その応用シ
ンポジウ ム予稿集， pp.295-298 (2006) 
Study on the corrosion-pit growth behavior during 
corrosion fatigue process of aluminum alloy. S .  
Ishihara， S .  Saka， Z. Y. Nan， T. Goshima， H. Shibata 
and B. L. Dingラ : Intemational Joumal of Modem 
Physics B， Vo1.20， Nos. 25，26 & 27 : pp. 3975-3980 
(2006) . 
変動摩擦係数 を 伴 う 摺動接触 に よ る 被覆材の
非定常熱応力 ， 五嶋孝仁， 石原外美 ， 田 村清，
清水理能， 舘 ゆ か り : 日 本機械学会論文集 (A
編) ， 72 巻 723 号 : pp. 1 772・ 1 778 (2006) . 
Techniques in the fatigue process of compact bone. 
S. Ishihara， C. Fleck， D. Eifler， and B .  L Ding， 
Biomechanical Systems to be published， (2006) . 
E妊ect of micros仕ucture on fatigue behavior of 
AZ3 1 Magnesium alloy. S. Ishihara， Z. Y. Nan and 
T. Goshima， : Materials Science & Engineering， A， 
to be published. 
印1 the sharp bend of S-N curve and crack 
propagation behavior of the AZ3 1 extruded 
magnesium alloy， Z. Y. Nan， S. Ishihara and A. 1. 
McEvily， H. Shibata and K. Komano : Scripta 
恥1aterialia緬 to be published 
Subsurface crack initiation and propagation 
mechanism under the super-幽long fatigue regime for 
high speed tool steel (JIS SKH5 1 )  by fracture 
surface topographic analysis， K. Shiozawa， Y. Morii 
and S. Nishino， JS恥1E Intemational Joumal， Series 
A (Solid mechanics and material engineering) ， 
Vo1.49， No. l ，  pp. l - l O  (2006) . 
10. 多連式軸荷重疲労試験機 の 開 発 と 基本性能 の
検証， 古津達哉， 酒井達雄， 瀧津亮平， 中 島正
貴， 塩津和章， 小熊規泰， 岡 田 憲司， 越智保雄，
菅 田淳， 皮寵石紀雄， 境 田 彰芳， 坂本英俊， 日
本機械学会論文集 ( A編) ， 72 巻， 7 1 8 号，
pp.886-893 (2006) .  
1 1 . 高速度工具鋼 SKH5 1 の 内部疲労破壊に及ぼす
応力比の影響， 塩津和章， 西野精一， 谷内康之，
日 本機械学会論文集 (A編) ， 72 巻， 720 号，
pp. 1 1 53・1 1 60 (2006) .  
Subsurface crack initiation and propagation 
mechanism in high-strength steel in a very high 
cycle fatigue regime， K. Shiozawa， Y. Morii， S. 
Nishino and L. Lu， Intemational Joumal of Fatigue， 
Vo1.28， No. l 1 ，  pp. 1 52 1 ・ 1 532 (2006) . 
Ion Beam Lithography by Use of Highly Charged 
Ar 10n Beam. S. Momota， S. Iwamitsu， S. Goto， 
Y. Nojiri ， J. Taniguchi， I. Miyamoto， H. Ohno， 
N. Morita ， N. Kawasegi : Review of Scientific 
Instruments， 77 : 03Cl l 1  (2006) 
4. 
5 .  
8 .  
6 .  
















































1 3 .  
著
書
1. マイ ク ロ ・ ナ ノ 加工 森田 昇 : 超精密加工の
基礎 と 実際 : (超精密加工編集委員会 : 日 刊 工
業新聞社， 東京， 日 本) 203-224 (2006) 
表面品位評価. 森 田 昇 : 機械加 工ハ ン ドブ ッ
ク (竹内芳美， 青山藤詞郎， 新野秀憲， 光石衛，
国枝正典， 今村正人， 三井公之 編， 朝倉書凪
東京， 日 本) 474-48 1 (2006) 
3 .押出 し 3 . 1 総論. 高辻則夫 : 塑ト生力日工便覧 (社
団法人 日 本塑t生加工学会編 : コ ロ ナ社， 東京都
文京区千石 4-46・ 10， 日 本) pp. 1 34- 139  (2006) 
原著論文
1 .  圧入工程にお け る 短円 中 の応力解析. 清水理能，
五嶋孝仁， 森脇稔仁， 扇嘉哉， 麦島芳明 : 日 本機
械学会論文集 (A 編) ， 72 巻，7 14 号: pp.200・207
(2006) . 
Prediction of corrosion fatigue lives of aluminum 
alloy on the basis of corrosion pit growth law. S. 
Ishihara， S .  Saka， Z. Y. Nan， 工 Goshima and S. 
Sunada : Fatigue & Fracture of Engineering 
Materials & Structures， Vol. 29 : pp. 472-480 (2006) . 
超音波 に よ る 骨密度及びヤ ン グ率測 定法 に 関
す る 研究 (測定精度 の検討) . 石原外美， 丁柏
林， 柴 田博司， 太 田 美紀， 五嶋孝仁， 高沢武志 :
日 ;材幾会学会論文集 (A 編) ， 72 巻， 7 1 8 号 :
pp.957・963 (2006) . 
2 .  
3 .  
2.  
3 .  
14 .  Diamond Tip Cantilever for Micro/Nano Machining 
based on AFM. J.W.Park， D.W.Lee， N.Takano， 
N.Morita : Material Science Forum， Vo1 .505-507 : 
79・84 (2006) 
1 5 .  Three-Dimensional Nanofabrication Utilizing 
Selective Etching of Silicon Induced by Focused Ion 
Beam Irradiation . N. Kaw出egi ， N. Morita， S .  
Yamada ， N. Takano ， T. Oyama， K. Ashida ， 
J.Taniguthi ， I.Miyamoto JS恥1E Intemational 
Joumal (Series C) ， ぬ1.49， No.2 : 583-589 (2006) 
1 6. Nanomachining of Silicon Surface Using Atomic 
Force Microscope with Diamond Tip. N.Kawasegi， 
N. Takano， D. Oka， N. Morita， S. Yamada， K. 
Kanda， S. Takano， T. Obata， K. Ashida : ASME 
Joumal ofManu白山lring Science and Engineering， 
Vo1. 1 28 : 723-729 (2006) 
1 7. シ リ コ ンモ ール ド を 用 い た ダイ ヤ モ ン ド ア レ
イ 工具の開発 と 応用 (第 2 報) 一任意切れ刃 を
持っ た加工用 カ ンチ レバーの作製 . 川堰 宣
隆， 深瀬 達也， 高野 登， 森 田 昇， 山 田 茂， 大
山 達雄， 神 田 一隆， 高野 茂人， 小幡 勤， 芦
田 極 : 精密工学会誌， 72 巻， 8 号 : 1025-1029 
(2006) 
1 8 . Etching Charactβristics of A Silicon Surface Induced 
by Focused Ion Beam Irradiation. N. Kawasegi， 
N.Morita， S. Yamada， N.Takano， T.Oyama， K. 
Ashida， J.Taniguchi ， I .Miyamoto， S.Momota : 
Intemational Joumal of Manufacturing Technology 
and Management， Vo1.9 Nos . 1/2 : 34-50 (2006) 
19 .  Nanoscale Fabrication in Aqueous Solution Using 
Tribo-Nanolithography . J.W.Park ， D 
N.Kawa出seg副i ， N.Morita : Interτlational Joumal of 
Precision Engineering and Manufac加ring : 泊1.7
No.4 : ふ13 (2006) 
20. Rapid Nanopatteming of a Zr-based Metallic Glass 
Surface Utilizing Focused Ion Beam Induced 
Selective Etching . N.Kawasegi ， N.Morita ， 
S.Yamada ， N.Takano ， T.Oyama ， K.Ashida， 
J.Taniguchi， I.Miyamoto， S.Momota， H.Ofune : 
Applied Physics Letters ， Vo1.89 ， No. 14  
143 1 1 5 . 1 - 1 43 1 1 5 .3 (2006) 
21 .  AZ3 1B マ グネ シ ウ ム合金切 削 チ ッ プ押出材の
特性に及ぼす押出速度の影響 : 曾 田 哲夫， 高
辻則夫， 松木賢司 他， 軽金属， 5 6 巻- 3 号，
pp. l 66- 1 7 1 ， (2006) . 
22. 放電被覆処理に よ る 押 出 ダイ ス の表面改質 と
性能評価 : 高辻則夫， 松木賢司， 曾 田哲夫 他，
軽金属， 5 7 巻- 2 号， (2006) 掲載決定.
23 . ECAP 加工を施 した Mg・8m出s%Li2 相合金の超
2005年�2006年研究業績一覧
塑性， 古井光明， Cheng Xu， 会 田哲夫， 井上 誠，
穴 田 博， T.G.Langdon : 日 本金属学会誌， 70 : 
pp.729-734 (2006) 
プ ロ シーヂィ ング等
1 .  E島ct of Material Micros飢lcture on Fatigue 
Behavior of AZ3 1 恥1agnesium Alloy. S. Ishihara， 
Z. Y. Nan and T. Goshima， : Fatigue and Frac加re of 
Traditional and Advanced Materials : A symposium 
in Honor of Art McEvily's 80血 Birthda弘 Invited
papeに TMS 2006， San Antonio， Tex民 March12同 16
(2006) . 
2 .  Effect of rod-like s飢lC旬re on the fatigue crack 
initiation and grow出 behavior in the ex佐uded
aluminum alloy 2024-T3 . S. Ishihara， S. Saka， K. 
Komano and T. Goshima， : Proc. 9出 Intemational
Fatigue Congress， Atlanta， Georgia， USA， 
恥1ay14- 19  (2006) . 
3 .  Influence of  copper wt% on sliding wear resistance 
of white metal bearingラ S. Ishihara， T. Goshima and 
K. Tamura， Proc. 3rd Asia Int. Conf. on Tribologぁ
Vo1. 1 ，  Kanazawa， Japan : pp. 147・ 148 (2006) . 
4. Gigacycle fatigue behaviour and subsurface crack 
initiation mechanism of high叩eed tool steel， K. 
Shiozawa， Y. Morii， L. Lu and S. Nishinoラ The 6血
European Solid Mechanics Conference， ESMC2006， 
CD-ROM (2006) . 
5 .  Rapid Nanopatteming o f  Metallic Glass Surface 
Using Etching Enhancement Induced by Focused 
lon Beam Irradiation. N. Kawasegi， N. Morita， 
S. Yamada， N. Takano， 工 Oyama， K.Ashida， 1. 
Taniguchi， I. Miyamoto， S. Momota， H.O白ne :
6th interτlational conference and 8th annual general 
meeting of the European society for precision 
engineering and nanotechnology : 397-400 (2006) 
6. Characteristics of Mask Layer on ( 1 00) Silicon 
Induced by Tribo Nanolithography with Diamond 
Tip Cantilevers Based on AF恥1. J.W.Park， S.S Lee， 
B.S So， Y.H.Jung， N.Morita， D.W.Lee : Proceedings 
of The Third Intemational Conference on Advanced 
Forming and Die Manufacturing Technology : 34 
(2006) 
国際会議
1 .  E自己ct of microstructure on small fatigue crack 
initiation and propagation behavior of Ti-6Al-4V 
alloy， K.. Komano ， S. lshihara， H. Shibata， A. J. 
McEvily， APCFS， Heinan， China， 1 1  (2006) . 
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2. E自己ct of extrusion ratio on fatigue properties of 
hot開extruded magnesium alloy ， S .  Ishihara， H. 
Shibata， A. J. McEvilぁ and K. Komano， APCFS， 
Heinan， China， l l  (2006) 
3 .  Ion Beam Lithography by Using High1y Charged 
Ion Beam of Ar. S.lwamitsu， M. Nagω， S.A. 
Pahlo可， K.Nishimura， M.K部副hara， S .Momo旬，
Y.Nojiri ， J.Taniguchi ， I.Miyamoto ， T.Nakao ， 
N.Mori匂， N.Kawasegi : Asia NAN02006 : 485 
(2006) 
その他の論文
1. 百-6AI-4V 合金平滑材の微小 き 裂発生及び進展
挙動に及ぼす椴視組織の影響. 駒野健太， 石原
外美， 柴 田博司， 五嶋孝仁 : 日 料幾械学会北陸
信 越 支 部 第 43 期 総 会 ・ 講 演 会 論 文 集 ，
No.067- 1 : pp.6ト62. (2006) 
2. 単一大荷重 に よ る き 裂進展遅延挙動 と 遅れ繰
返 し数に及ぼす試験片厚 さ の影響 (三次元弾塑
性有限要素法に基づ く き 裂進展 シ ミ ュ レー シ
ョ ン に よ る 検討) . 石坂祐輔， 石原外美， 五嶋
孝仁 : 日 本機械学会北陸信越支部第 43 期総会 ・
講演会論文集， No.067・ 1 : pp.53幽54 (2006) 
3. 黄銅 の応力腐食割 れ に 及 ぼすね じ り 予加 工 の
影響に関す る研究 石上茂語， 石原外美， 五嶋
孝仁 : 日 本機械学会北陸信越支部第 43 期総会 ・
講演会論文集， No.067- 1 : pp.47・48 (2006) 
4. アル ミ ニ ウ ム合金 2024・T3 押出材の疲労き 裂発
生 と 進展挙動に及ぼす縞状紘織の影響. 島 田康
治， 石原外美， 柴 田博司， 玉嶋孝仁 : 日 本機械
学会北陸信越支部第 43 期総会 ・ 講演会論文集，
No.067幽1 : pp.59・60 (2006) 
5. マ グネ シ ウ ム合金 AZ3 1 の大気中並びに腐食環
境下の疲労強度 に及ぼすメ ッ キ処理の影響. 在
塚剛志， 石原外美， 能登谷久公， 五嶋孝仁 : 日
本機械学会北陸信越支部第 43 期総会 ・ 講演会
論文集， No.067- 1 : pp.33-34 (2006) 
6. ホ ワ イ ト メ タ ル軸受の 摺動摩耗抵抗 に及 ぼす
材料成分の影響. 鈴木崇之， 石原外美， 岡本村青，
五嶋孝仁 : 日 本機械学会北陸信越支部第 43 期
総会 ・ 講演会論文集， No.067-1 : pp. l 5 1 - 1 52 (2006) 
7. マ グネ シ ウ ム 押 出材の疲 労強度 に 及 ぼす押 出
比の影響. 酒井雄市， 石原外美， 五嶋孝仁 : 日
本機械学会北陸信越支部第 43 期総会 ・ 講演会
論文集， No.067-1 : pp.63-64 (2006) 
8. 加熱転が り 接触 を 受 け る 被覆材複数表面 き 裂
の応力拡大係数の解析. J 1 1 田 浩明 ， 五嶋孝仁，
清水理能， 石原外美 : 日 本機械学会北陸信越支
部第 43 期総会 ・ 講演会論文集， No.067- 1 : pp.3-4 
(2006) 
9. 圧入工程にお け る 段付 き 短円柱の応力解析. 松
岡知宏， 清水理能， 五嶋孝仁， 扇嘉哉， 麦島芳
明 : 日 本機械学会北陸信越支部第 43 期総会 ・
講演会論文集， No.067- 1 : pp.55・56 (2006) 
10. 摩擦熱 を伴 う 転が り 接触 を受 け る 半無限体の
内部介在物ま た は空孔周 り の応力分布. 上 回馨，
五嶋孝仁， 清水理能， 石原外美 : M&M2006 材
料力学カ ン フ ァ レ ン ス 講演論文集， No.06-4 : 
pp.6 1 1 ・6 12 (2006) . 
1 1 . 転が り 接触 に よ る 三次 元 内 部 き 裂の進展挙動
に及ぼす傾斜角 度の影響. 清水理能， 五嶋孝仁，
石原外美 : 2006 年度年次 大会講演論文集 ，
No.06・ 1 ， Vo1. 1 : pp. 8 1 5・8 1 6 (2006) 
12 . 無電解 Ni メ ッ キ処理を受 け たマ グネ シ ウ ム合
金の腐食疲労特性. 石原外美， 能登谷久公， 五
嶋孝仁 : 2006 年度年次大会講演論文集， No.06- 1 ，  
Vol. l : pp.765・766 (2006) . 
13 . 高 強度鋼の 内 部 き 裂発生起点近傍の特徴 に 及
ぼすオ故視組織の影響， 塩津和章， 岡本和也， 西
野精一， 日 ;柑料学会第 5 5 期学術講演会講演
論文集， pp.57・58 (2006) . 
14 . 内部疲労き 裂発生 ・ 進展機構の解明 と 超長寿命
疲労信頼性設計法の確立， 平成 1 5 年度~平成
1 7 年度科学研究費補助金 (基盤研究 (C) (2) 
研究成果報告書， 研究課題番号 1 5560065 (2006) . 
1 5 .  NMC にお け る 金属系新素材デー タ ベース構築
企画の市主主主 と 到達点， 酒井達雄， 上野明 ， 磯西
和夫， 堀川武， 中 山英明 ， 塩津和章， 首藤俊夫，
原 田幸明， 芳須弘， 井上達雄， 日 本材料学会第
5 5 期 学 術 講 演 会 講 演 論 文 集 ， pp. 193 - 194 
(2006) . 
16. 超長寿命疲 労 に お け る 破壊モ ー ド の遷移 に 関
す る 一考察， 塩津和章， 西野精一， 魯 連涛，
日 本機械学会 M&M2006 材料力学カ ン フ ァ レ ン
ス 講演論文集， NO.06・4， pp. 1 1 7- 1 1 8  (2006) . 
1 7. ア ル ミ ニ ウ ム 合金 の 回 転 曲 げ疲 労強度特性 に
及ぼすスパ ロ ール加工の影響， 塩津和章， 西野
精一， 斎藤大樹， 日 本機械学会 M&M2006 材料
力 学 カ ン フ ァ レ ン ス 講演論文集 ， NO.06-4 ， 
pp.287・288 (2006) .  
18 . 多連式軸荷重疲労試験機 に よ る S U ] 2 鋼 の
超高サイ ク ル確率疲労特性， 酒井達雄， 瀧沢亮
平， 古j宰達哉， 中 島正貴， 塩津和章， 小熊規泰，
日 ;材幾械学会 2006 年度年次大会講演論文集，
No. 06- 1 ， Vol. 1 ， pp. 465-466 (2006) . 
19 . 超高 サ イ ク ル疲 労 に お け る 破壊モ ー ド の遷移
に及ぼす応力比の影響， 塩津和章， 西野精一，
日。
長谷川 貴之， 谷内康之， 日 本機械学会 2006 年
度年次大会講演論文集， NO. 06・ 1 ， Vo1. 1 ， pp. 
467-468 (2006) . 
20. 高炭 素 ク ロ ム軸受鋼の超長寿命軸荷重疲 労特
性に及ぼす応力比の影響， 塩津和章， 長谷川貴
之， 西野精一， 日 本材料学会第 28 回疲労シ ン
ポ ジ ウ ム講演論文集， pp.25・28 (2006) . 
2 1 .  NMC にお け る 金属系新素材デー タ ベース構築
企画の経緯 と 到達点， 酒井達雄， 上野明， 磯西
和夫， 塩津和章， 首藤俊夫， 原 田 幸明， 芳須弘，
門馬義雄， 井上達雄， 第 50 回 日 本学術会議材
料工学連合講演会 pp.3-4 (2006) . 
22. 粉末高速度鋼の超長寿命疲 労強度特性 に 及 ぼ
す表面残留応力 の影響， 張 田敬イ有， 塩津和章，
西野精一， 吉 田 正就， 清涼治樹， 第 50 回 日 本
学術会議材 料 工 学 連合講 演 会 講 演 論 文集 ，
pp.83-84 (2006) . 
23 . 高 強度鋼の 内 部介在物及び微小 き 裂の超音波
ウ エーブ レ ッ ト 解析に よ る 非破壊評価， 松崎光
正， 塩津和章， 西野精一， 第 50 回 日 本学術会
議材料工学連合講演会 pp. l57� 1 58 (2006) . 
24. 小径 ド リ ルに よ る 金属ガ ラ ス の穴あ け特性. 村
井昭二， 森 田 昇， 山 田 茂， 高野 登， 大 山
達雄， 大船 仁 : 2006 年度精密工学会春季大会
学術講演会 : 1 97・ 1 98 (2006) 
25. 金属 ガ ラ ス の マ イ ク ロ エ ン ド ミ ル加 工 に 関 す
る 研究 (第 1 報) . 駒井公輔， 森田 昇， 山
田 茂， 高野 登， 大山達雄， 大船 仁 : 2006 
年度精密 工学会春季大会学術講演会 : 255・256
(2006) 
26. シ リ コ ンモ ール ド を 用 い た ダイ ヤモ ン ド ア レ
イ 工具の開発 と 応用 (第 7 報) ー工具取付け装
置の試作 と ミ リ ン グ加工に よ る 工具性能評価一.
岡 大輔， 高野 登， 森 田 昇， 山 田 茂， 大
山達雄， 川堰宣隆， 神 田 一隆， 高野茂人， 小幡
勤， 稲垣清紀 : 2006 年度精密工学会春季大会学
術講演会 : 35 1 ・352 (2006) 
27. シ リ コ ンモ ーノレ ド を用 い た ダイ ヤモ ン ド ア レ
イ 工具の開発 と 応用 (第 8 報) 一任意切れ刃 を
持っ た加工用 カ ンチ レバーの作製ー. ) 1 1堰宣隆，
高野 登， 森田 昇， 山 田 茂， 大山達雄， 深
瀬達血， 神 田 一隆， 高野茂人， 小幡 勤， 芦 田
極 : 2006 年度精密工学会春季大会学術講演会 :
353-354 (2006) 
28. シ リ コ ンモール ド を用 い た ダイ ヤ モ ン ド ア レ
イ 工具の開発 と 応用 (第 9 報) 加工用 ダイ ヤ
モ ン ド一体型カ ンチ レバーの開発ー. 高野 登，
川堰宣隆， 岡 大輔， 森 田 昇， 神 田 一隆， 高
野茂人， 小幡 勤， 芦 田 極， 柴 田 隆行 : 2006 
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年度精密 工学会春季大会学術講演会 : 355・356
(2006) 
29. 自 己潤滑 ・ 冷却機能 を も っ乾式砥石の 開発. 南
部直樹， 森 田 昇， 山 田 茂， 高野 登， 大 山
達雄， 永井長三， 森 幹， 岸本幸宏， 野 呂 良
久 : 2006 年度精密工学会春季大会学術講演会 :
457-458 (2006) 
30. 小型薄肉部品の射出成形現象の可視化解析. 南
雄飛， 森田 昇， 山 田 茂， 高野 登， 大 山達
雄， 高 田英夫， 児堂貞成， 岩崎 渉， 高 田 匠 :
2006 年度精密 工学会春季大会 学術講演会 :
1 1 53-1 1 54 (2006) 
3 1 . 多価 Ar ビー ム を用いたマイ ク ロ 加工 (第 3 報)
-加速エネルギー効果ー. 百 田 佐多生， 岩満慎
吾， 長尾 守， パー ロ ビー シ ヤ ジエ ダ， 野尻洋
一， 大野博久， 谷 口 淳， 宮本岩男 ， 川堰宣隆，
森田 昇 : 2006 年度精密工学会春季大会学術講
演会 : 1245・ 1246 (2006) 
32. イ オ ン ビー ム 照射 と 化学エ ッ チ ン グ、 を 併用 し
た微細構造形成 (第 3 報) -金属ガ ラ ス のエ ッ
チ ン グ加速作用 の メ カ ニ ズム . 川堰宣隆， 森
田 昇， 山 田 茂， 高野 登， 大 山達雄， 芦 田
極， 谷 口 淳 ， 宮本岩男 ， 百 田 佐多生， 大船
仁 : 2006 年度精密工学会春季大会学術講演会 :
1247・ 1248 (2006) 
33. 摩擦力 顕微鏡機構 を利用 し た ナ ノ ス ケール機
械加工 と 微細構造形成技術への応用 . 森田 昇，
川 堰 宣 隆 : 国 際 技 術 情 報 誌 M&E 
( 阻CHANICAL MATE悶AL
恥1ANUFACTURING & ELECTRONICS 
EQUIO恥1ENT ENGINEERING) 工業調査会 :
NO.6 : 2 14幽2 1 7 (2006) 
34. CVD Diamond Used in Nano品化chanical
Fabrication . 森 田 昇 : D R ( INDUSTRIAL 
DIAMOND REVIEW) : 2/06 : 46-47 (2006) 
35 . ダ イ ヤ モ ン ド ア レ イ 工 具 を 応 用 し た 加 工用
AFM カ ンチ レバーの開発. 深瀬達岨， 川堰宣
隆， 森 田 昇， 山 田 茂， 高野 登， 大山達雄 :
砥粒加 工学会北信越ノ \ イ テ ク 加 工研究分科会
2006 年度研究 ・ 開発成果発表会 : 5-6 (2006) 
36. GaAs 半導体の砥粒加工特性に関す る 研究. 大
井慶太郎， 森 田 昇， 山 田 茂， 高野 登， 大
山達雄 : 砥粒加工学会北信越ノ\イ テ ク 加工研究
分科会 2006 年度研究 ・ 開発成果発表会 : 35-36 
(2006) 
37. 金属 ガ ラ ス の マ イ ク ロ エ ン ド ミ ル加 工 に 関す
る 研究. 橋本精嗣， 森 田 昇， 山 田 茂， 高野
登， 大山達雄 : 砥粒加工学会北信越ノ\イ テ ク 加
工研究分科会 2006 年度研究 ・ 開発成果発表会 :
富 山大学工学部紀要第56， 57， 58巻 2007 (第58巻)
53・54 (2006) 
38 ， 高速エ ン ド ミ ル加 工 に お け る 加 工雰囲気の影
響. 鷹栖基久， 森 田 昇， 山 田 茂， 高野 登，
大山達雄 : 五献立力日工学会北信越ノ \イ テ ク 加工研
究分科会 2006 年度研究 ・ 開発成果発表会 : 55・56
(2006) 
39， 超小型 3 次元ナ ノ 加 工計測 シ ス テ ム の 開発 と
ナ ノ ス ケ ーノレ機械加 工への応用 . 森 田 昇 :
(財) 工作機械技術振興財団 : 1 岨34 (2006) 
40， ダイ ヤ モ ン ド ア レ イ 工具 を 用 い た マ イ ク ロ 加
工に関す る 研究 第 3 報 : ダイ ヤモ ン ドア レイ
工具 を 用 い た マ イ ク ロ ミ リ ン グ工具の作製 と
工具性能評価， 高野 登， 岡 大輔， 森 田 昇，
山 田 茂， 大山達雄， 神 田 一隆， 高野茂人， 小
幡 勤 : 2006 年度砥粒加工学会学術講演会 :
285・286 (2006) 
41 . 走査型電子顕微鏡 を 用 い た ナ ノ メ ー タ ス ケ ー
ル機械加工の リ アルタ イ ム観察. 芦 田 極， 高
野 登， 森田 昇， 岡崎祐一 : 2006 年度砥粒加
工学会学術講演会 : 287・288 (2006) 
42 ， ダ イ ヤ モ ン ド ア レ イ 工 具 を 応 用 し た 加 工用
AFM カ ンチ レバーの 開発. 深瀬達也， 川堰宣
隆， 森田 昇， 高野 登， 神 田 一隆， 高野茂人，
小幡 勤， 芦 田 極， 柴 田 隆行 : 2006 年度砥粒
加工学会学術講演会 : 289-290 (2006) 
43， GaAs 半導体の石献立加工特性に関する研究. 大
井慶太郎， 森田 昇， 山 田 茂， 高野 登， 大
山達雄 : 2006 年度砥粒加工学会学術講演会 :
29 1 -292 (2006) 
44. 走査型電子顕微鏡 に よ る ナ ノ ス ケ ール切削加
工の リ アル タ イ ム観察. 芦 田 極， 高野 登，
森 田 昇， 岡崎祐一 : 2006 年度精密工学会秋季
大会学術講演会 : 287-288 (2006) 
45. 粉末寒天お よ びポ リ エ チ レ ン グ リ コ ール を含
有す る 環境負荷低減砥石. 森 田 昇 : 証跡立加工
学会誌， 油1.50， NO.9 : 8- 1 1  (2006) 
46. ナ ノ ス ケ ール機械加 工 と 化学エ ッ チ ン グ を併
用 した微細構造形成. 森 田 昇， J 1 1堰宣隆 : 理
研シンポジ ウ ム第 1 9 回 「マイ ク ロ フ ア プ リ ケ
ー シ ョ ン研究の最新動向J ， Vo1. 1 9 . l 0田 1 5 (2006) 
47. ダイ ヤ モ ン ド ア レイ 工 具 を 用 い た精密加 工 に
関す る 研究. 高野 登， 森 田 昇， 神 田 一隆，
高野茂人， 小幡 勤 : 日 本機械学会第 6 回生産
加工 ・ 工作機械部門講演会 (生産 と 加工に関す
る 学術講演会 2006) : 239・240 (2006) 
48. GaAs 半導体の精密加工特性について . 大井慶
太郎， 森田 昇， 山 田 茂， 高野 登， 大 山達
雄 : 日 本機械学会第 6 回生産加工 ・ 工作機械部
門 講演 会 ( 生 産 と 加 工 に 関 す る 学術講演会
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2006) : 241 ・242 (2006) 
49. ナ ノ フ ァ ク ト リ ーのた め の 自 立型ナ ノ 加工 ・ 計
測 シス テ ム の開発. 稲垣清紀， 森田 昇， 高野
登， 斉藤潤二， 水村峯夫， 神 田 一隆， 芦 田 極，
小幡 勤， 舟 田 義則 : 日 :料幾械学会第 6 回生産
加工 ・ 工作機械部門講演会 (生産 と 加工に関す
る 学術講演会 2006) : 243開244 (2006) 
50. ダ イ ヤ モ ン ド ア レ イ 工 具 を 応 用 し た 加 工用
AMF カ ンチ レバーの 開発. 深瀬達也， 川堰宣
隆， 森田 昇， 神 田 一隆， 小幡 勤， 芦 田 極，
柴 田 隆行 : 日 本機械学会第 6 回生産加工 ・ 工作
機械部門講演会 (生産 と 加工に関す る 学術講演
会 2006) : 257-258 (2006) 
5 1 . 圧延条件制御に よ る AZ3 1 マ グネ シ ウ ム合金薄
板の ミ ク ロ 組織微細化 と 加 工特性. 堀井正人，
松木賢司， 会 田 哲夫， 高辻則夫， 柴田佑輔， 吉
本隆志， 松永 卓， 和 田敏秋 : 社団法人 日 本塑
十生加工学会第 1 5 回北陸支部講演会-若手技術
者 ・ 研究者産学官研究交流会一講演論文集，
pp.37・38 ， (2006) . 
52. ECAP-押出 し法に よ る AZ3 1 マ グネ シ ウ ム合金
切削チ ッ プ → SiC 粒子複合材料の創製. 山 下幸
司， 松木賢司， 高辻則夫， 会 田 哲夫， 室谷和雄，
佐藤琢磨 : 社団法人 日 本塑十生加工学会第 1 5 回
北陸支部講演会一若手技術者 ・ 研究者産学官研
究交流会一講演論文集， pp.39開40， (2006) . 
53. 炭 素鋼及び、アル ミ ニ ウ ム 合金の 押 出 し 打抜 き
加工 と 変形挙動の解析. 山本紘之 ， 松木賢 司 ，
高辻則夫， 会 田 哲夫， 室谷和雄， 黒崎英一， 関
勝博， 山本将之 : 社団法人 日 本塑十生加工学会第
1 5 回北陸支部講演会ー若手技術者 ・ 研究者産学
官研究交流会一講演論文集， pp.4 1 -42 ， (2006) . 
54. 熱 間 押 出 し加 工 に よ る 内 面螺旋溝付 き 管 の 成
形に及ぼす フ ロ ーガイ ド形状の影響. 有沢知克，
高辻則夫， 高瀬信行， 松木賢司， 室谷和雄， 会
田 哲夫 : 社団法人 日 本塑'↑生加工学会第 1 5 回北
陸支部講演会一若手技術者 ・ 研究者産学官研究
交流会一講演論文集， pp.69・70， (2006) . 
55. AZ61 マ グネ シ ウ ム合金の熱間押出 し性に及ぼ
す押出 し方法の影響. 吉村孝成， 高辻則夫， 松
木賢司， 鎌士重晴， 村井 勉， 高橋 泰， 板倉浩
二 : 社団法人 日 本塑性加工学会第 1 5 回北陸支
部講演会一若手技術者 ・ 研究者産学官研究交流
会 講演論文集， pp.7 1 ・72， (2006) . 
56. 高 Al 含有 Mg-AI-Zn-RE-Ca 合金押出材の ミ ク ロ
紘織 と 機械的性質. 伊藤正太， 鎌土重晴， 高辻
則夫， 高橋 泰， 村井 勉， 吉 田 晃， 板倉浩二
小島 陽 : 軽金属学会第 1 10 回春期大会講演概
要， pp. l 59- 1 60 ， (2006) . 
57. ポー ラ ス マ グネ シ ウ ム の 作製 に お け る 発泡 一
成型プ ロ セ ス 条件の検討. 黒崎太樹， 松木賢司，
会 田哲夫， 高辻則夫 : 軽金属学会第 1 1 1 回秋期
大会講演概要， pp. l 9 1 - 1 92， (2006) . 
58. 真空蒸留法lと よ る Mg-Zn圃Y 系合金の リ サイ ク
ル. 三井 岡1] ， 井上 誠， 河原正泰， 附 田 之欣，
会 田哲夫， 松木賢司 : 日 本金属学会北陸信越支
部 ・ 日 本鉄鋼協会北陸信越支部平成 1 8 年度連
合講演大会概要集， p85 ， (2006) 
59. AZ3 1 マ グネ シ ウ ム合金温間圧延薄板の ミ ク ロ
組織 と 成形特性に及ぼす Zr 添加 の影響. 河村
昇， 松木賢司， 会 田 哲夫， 高辻則夫， 吉本隆志，
松永 卓， 和 田敏秋 : 日 本塑十生加 工学会第 57 回
塑性加 工 連 合 講 演 会 講 演 論 文集 ， pp.23-24 ， 
(2006) . 
60. アル ミ ニ ウ ム押出 しの CAE モデ、ルの 開発. 稲
垣稔之 ， 村上 哲， 高辻則夫， 松木賢司， 室谷
和雄， 有沢知克 : 日 本塑十生加工学会第 57 回塑
性加 工 連 合 講 演 会 講 演 論 文 集 ， pp. 1 9 1 - 1 92 ， 
(2006) . 
6 1 . 熱間押 出 し加工 に よ る 内 面螺旋溝付 き 管 の 成
形に及ぼすフ ロ ーガイ ド形状の影響. 有沢知克，
高辻則夫， 高瀬信行， 松木賢司， 室谷和雄， 会
田 哲夫 : 日 本塑J↑生加工学会第 57 回塑↑生加工連
合講演会講演論文集， pp. 1 93・ 194， (2006) . 
62. ね じれ押出 し成形技術の開発. 上 田 陽， 高辻
則夫， 丹羽桂市， 高林 博， 松木賢司， 室谷和
雄， 会 田 哲夫 : 日 本塑↑生加工学会第 57 回塑性
加工連合講演会講演論文集， pp. 195・ 1 96， (2006) . 
63 . AI-Fe-Ni-Cr-Zr 系粉末合金押出材の高温機械的
性質 宮浦完聡， 松木賢司， 会 田 哲夫， 高辻則
夫， 近藤琢年 : 日 本塑↑生加工学会第 57 回塑性
加工連合講演会講演論文集， pp.209-2 1 O， (2006) . 
特許・ 賞
1 .  特許第 383749 1 号， 材料損傷検出法 (2006)  . 
2. 微細構造作製方法. 芦 田 極， 森田 昇， 川堰
宣隆， I夢 国新 : 特許第 3785463 号 (2006)
3. 単結晶 シ リ コ ン基板の湿式エ ッ チ ン グ方法. 芦
田 極， 森 田 昇， 柴 田浩一 : 特許第 3849023
号 (2006)
4. 多価イ オ ン を利用する 半導体製造方法. 百 田佐
多生， 野尻洋一， 宮本岩男 ， 谷 口 淳， 森 田 昇，
川堰宣隆 : 特開 2006-245052 (2006) 
5. 特願 2006司250252 展伸用 マ グネ シ ウ ム合金，
同 合金 よ り 成 る プ レ ス 成形用 板材お よ びそ の
製造方法， 吉本隆志， 松永 卓， 和 田敏秋， 松
木賢司， 会 田哲夫
6. 特願 2006幽258800 マ グネ シ ウ ム合金押出材及
2005年�2006年研究業績一覧
びそ の製造方法， 吉 田 晃， 板倉浩二， 三部隆
宏， 村井 勉， 高橋 康， 鎌士重晴， 伊藤正太，
高辻則夫
7. (財) 天 国 金属加工機械技術振興財団 ・ 優秀賞
放電被覆処理 に よ る 押 出 し ダイ ス の表面改質
と 性能評価に関する 基礎研究 平成 1 8 年 5 月
26 日
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エ ネルギー ・ 環境工学講座
教 授 手 崎 衆
教 授 奥 井 健
助 教 授 江 上 繁 樹
助 教 授 平 津 良 男
助 教 授 ) 1 1  日 清 司
助 教 授 早 川 英治郎
;茸 師 瀬 田 岡IJ
助 手 小 坂 暁 夫
技術職員 渡 辺 秀
技術職員 喜多野 幸
著書
1 .  日 本冷凍空調便覧基礎編 蓄熱 . 平津 良
男 : 日 本冷凍空調学会編， 2007 年 3 月 発刊予定.
原著論文
1 .  Forrnation of H02 and OH in photolytically 
initiated oxidation of dimethyl ether. Kotaro Suzaki， 
Nozomu Kanno， Kenichi Tonokura， Mitsuo Koshi， 
Kentaro Tsuchiya and Atsumu Tezaki : Chem. Phys. 
Lett.， 425 : 1 79 � 1 84 (2006) 
2. 予混合圧縮着火過程 に お け る 高 温燃焼発 生 メ
カ ニ ズ ム . 山 田裕之， 手崎衆， 後藤雄一 : 日 本機
械学会論文集 (B 編) ， 72 (72 1 )  : 2293 �2299 
(2006) 
3 .  A Study on Therrnal Conductivity of  Mixture of 
Magnesia Particle and Molten Nitrate by a Transient 
Hot Wire Method. K.Kitanoラ K.Han戸lda，
E.Takegoshi， M.Sawada， Y.Hirasawa and 
A.Kosaka : Heat Transfer-Asian Research， 35 (4) : 
245 �253 (2006) 
4. 水分吸着粒子充 て ん層 の有効熱伝導率 に 関す
る研究. 平津良男， 太 田 竜真， 竹越栄俊 : 日 本冷
凍 空 調 学 会 論 文 集 ， Vo1.23 ， No.2 : 1 1 3 � 1 1 9 
(2006) 
5. 凍結 さ せた含水 シ リ カ ゲ、ル の融解過 程 に 関 す
る 研究. 平津良男， 見崎太， 竹越栄俊 : 日 本冷凍
空調学会論文集， 泊1.23， No.3 : 63 �69 (2006) 
6. 数値解析に よ る LiBr 水溶液中 の氷の生成 ・ 融解
過程に 関す る 考察. 平津良男， 小坂暁夫， 喜多
野 一 幸 : 日 本 冷 凍 空 調 学 会 論 文 集 ， Vo1.23， 
No.4 : 5 1 9 �524 (2006) 
7. Therrnal Lattice Boltzmann Model for 
Incompressible Flows through Porous Media. T.Seta， 
E.Takegoshiラ K.Kitano and K.Okui : Joumal of 
Therrnal Science and Technology， ぬ1. 1 ， No.2 : 90 
一 1 00 (2006) 
8 .  潜熱回収型熱交換器にお け る 熱流動特性 (ス ト
レ ー ト フ イ ン の長 さ と ピ ッ チ が熱流動特性 に
及ぼす影響) . ) 1 1 日 清可， 奥井健一， 下浦貴裕，
大河内隆樹， 長賀部博之， 強川稔英 : 日 本機械
学会論文集， Vo1.72， No.7 1 3  : 96- 103 (2006) 
9. 潜熱回収型熱交換器にお け る 熱流動特性 ( ウ イ
ン グ フ ィ ン に お け る 熱流動特性) . 川 口 清司 ，
奥井健一， 下浦貴裕， 大河内 隆樹， 長賀部博之，
蜂 川 稔 英 : 日 本機 械 学 会 論 文 集 ， Vo1.72 ， 
No.7 1 3  : 1 04・ 1 1 1 (2006) 
10. 横風走行時 に お け る 箱型車両周 り の流れ と ヨ
ーイ ン グモーメ ン ト の低減. 安 田 晋也， ) 1 1 口 清
司 ， 奥井健一， 狐野利典 : 自 動車技術会論文集，
Vo1.37 ， No.2 : 1 6 1 - 1 66 (2006) 
1 1 . ス パイ ラ ル フ ィ ン付伝熱管群 に お け る フ ィ ン
周 り 流れ と 熱流動特性. ) 1 1 口 清司 ， 奥井健一，
高 木裕 作 : 日 本機 械 学 会 論 文 集 ， Vo1.72 ， 
No.7 1 7  : 1 3 1か13 1 7 (2006) 
1 2. セ レーテ ッ ド フ ィ ン付伝熱管群 に お け る フ ィ
ン周 り 流れ と 熱流動特性. ) 1 1 口 清司， 奥井健一，
高 木 裕 作 : 日 本機 械 学 会 論 文 集 ， ぬ1.72 ，
No.7 1 7  : 1 3 1 8・ 1 326 (2006) 
13 . 沸騰冷却 を 用 い た コ ン ビ ュ ー タ チ ッ プ用 冷却
器 (基本性能評価結果 と 計算 に よ る性能予測) • 
川 口 清司， 寺尾公良， 松本達人 : 日 本機械学会
論文集， Vo1.72 ， No刀 8 : 1 388-1 395 (2006) 
14. 富 山大学工学部にお け る 学科 ・ 学年横断型 も の
づ く り 教育科 目 「創造工学特別実習J . 升方勝
己， 長谷川淳， 黒 田 重靖， 列 | 口 清司 : 電気学会
論文誌， 泊1. 1 26， No.7 : 591 -596 (2006) 
15. 講義併用型の新 しい創成科 目 の企画 と 実践. 川
口 清司， 長谷川 淳， 黒田 重靖， 升方 勝己 :
工学教育， Vo1.54， No.6 : 1 1 5-12 1  (2006) 
16. 問題解決力 を育成す る 講義併用型創成科 目 . 川
口 清司， 長谷川 淳， 黒 田 重靖， 升方 勝己 :
工学教育， (掲載決定)
17. 直線翼 を 有す る ダ リ ウ ス 型風車 に お け る 性能
向上 (第 1 報 翼形状 と 周速比の影響) . ) 1 1 口
清司， 兼松 大輔， 冨 岡 政裕， 田 中 太 : タ ー
ボ機械， (掲載決定)
18. 直線翼 を有す る ダ リ ウ ス 型風車にお け る 性能
向 上 (第 2 報 直線型整流板の効果) . ) 1 1 口 清
司 ， 兼松 大輔， 冨 岡 政裕， 田 中 太 : タ ー ボ
機械， (掲載決定)
19 .  Flight Control Study of a Virtual Insect by a 
Simulation. Futoshi TANAKAラ Toshiatsu OHMI， 
Shigeaki KURODA， Kazuaki HIRASA WA : JSME 
Intemational Journal. Ser. C， Vo1.49・2 : 556-56 1 
(2006・6)
20. Lattice Boltzmann simulation of natural convection 
in porous media， T. Seta， E. . Takegoshi， 加d K.
Okui : Mathematics and Computers in Simulation， 
Vol.72 : 1 95 -200 (2006) 
2 1 .  Thermal Lattice Boltzmann Model ' for 
Incompressible Flows through Porous Media. 工
Seta， E. Takegoshi， K. Kitano， and K. Okui : Joumal 
ofThermal Science and Technology， ぬ1. 1 ， No.2 : 
90 - 100 (2006) 
22. The Single Component Thermal Lattice Boltzmann 
Simulation of Pool Boiling in Two Dimensions. 工
Seta， K. Okui : Joumal of Thermal Science and 
Technology， ぬ1. 1 ， No.2 : 1 25 - 1 37 (2006) 
国際会議
1 .  Measurement Techniques for Low圃Temperature
Combustion and Soot Formation. A.Tezaki， 
T.Aizawa， T.Oguchi and H.Matsui : Workshop on 
Efficient Application of Altemative Fuels for the 
Transportation in Asian Countries， Kiryu， Japan， 
March (2006) 
2. Me出urement of H02 radicals in the reaction of 
cyclohexyl radical with molecular oxygen. Y.Sato 
and A.Tezaki : WIP Abst. 3 1 st Symp. (Intn'l) 
Combustion， Heidelberg， German弘 August (2006) 
3. Transitions from low-temperature oxidation to 
thermal ignition in compression ignition process. 
H.Yamada and A.Tezaki : WIP Abst. 3 1 st Symp. 
( Intn'l ) Combustionラ Heidelberg， Germany， 
August (2006) 
4. E旺ects on the Body Force in the Thermal Lattice 
Boltzmann Me血od. T. SETA， E. Takegoshi， K. 
Okui : The Seventeenth Intemational Symposium on 
Transport Phenomena， Toyama， Japan， September 
(2006) 
その他の論文
1. 数値計算 に よ る LiBr 水溶液中の氷の生成 ・ 融解
現象 に 関す る 考察. 平津良男 ， 小坂暁夫， 喜多
野一幸， 荒井努， 竹越栄俊 : 第 43 回 日 本伝熱シ
ンポジ ウ ム講演論文集 : 417-418  (2006) 
2. DSC を用 いたゼオ ラ イ ト に 吸着 し た水の比熱
に 関す る 研究 . 平津 良 男 ， 浦上航， 小坂暁夫，
喜多野一幸 : 第 27 回 日 本熱物性シンポジ ウ ム
講演論文集 : 1 88 - 1 90 (2006) 
3. 吸着剤 に含ま れ る 水 (氷) の熱物性. 平津良男，
2006 年度 日 本冷凍空調学会年次大会 (基調講
- 33 
2005年�2006年研究業績一覧
演) : 377-382 (2006) 
4. 密 に配置 さ れた裸管管群の 渦発生特性 に 関す
る 研究. 大森康史， 衣川輝将， 奥井健一， 川 口
清司， 田 中太 : 日 本機械学会北陸信越学生会第
35 回 学 生 員 卒 業 研 究 発 表 講 演 会 : 1 09- 1 1 0  
(2006) 
5. 管 内 流 に直交す る 片持 ち 円 柱の流力 弾性振動
特性. 小林秀幸， 若林敏行， 奥井健一， ) 1 1 口 清
司， 田 中太 : 日 本機械学会北陸信越学生会第 35
回学生員卒業研究発表講演会 : 1 1 1 - 1 1 2  (2006) 
6. 鉛直管内 を上昇する粒子群の流動特性. 今川晴
博， 奥井健一， ) 1 1 日 清司， 田 中太 : 日 本機械学
会北陸信越学生会第 35 回学生員卒業研究発表
講演会 : 1 1 3-1 14  (2006) 
7. 熱交換器一体型遠心 フ ァ ン に お け る 熱伝達特
性. 三村直史， 新家祐二， ) 1 1 口 清司， 奥井健一，
田 中太 : 日 本機械学会北陸信越学生会第 35 回
学生員卒業研究発表講演会 : 123・ 124 (2006) 
8. 潜熱回収型熱交換器にお け る 書材云達特性 ( フ ィ
ン傾斜角 の影響) . ) 1 1 口 清司 ， 奥井健一， 水野
裕司， 大河内隆樹， 長賀部博之， 蜂川稔英 : 日
本機械学会北陸信越学生会第 35 回学生員卒業
研究発表講演会 : 125・ 126 (2006) 
9. ダ リ ウ ス 型風車にお け る 翼周 り の流れ と 性能.
富岡政裕， 兼松大輔， ) 1 1 口 清司， 田 中太， 奥井
健一 : 日 本機械学会北陸信越学生会第 35 回学
生員卒業研究発表講演会 : 1 27・ 128 (2006) 
10. ダ リ ウ ス型風車にお け る 翼周 り の流れ と 性能.
川 口 清司， 兼松大輔， 富 岡政裕， 田 中太， 奥井
健一 : 日 本機械学会北陸信越支部第 43 期総会 ・
講演会講演論文集， NO.067・ 1 : 423-424 (2006) 
1 1 . 密 に配置 さ れた裸管管群の渦発生特性. 奥井健
一， ) 1 1 口 清司， 田 中太， 衣川輝将， 大森康史 :
日 本機械学会北陸信越支部第 43 期総会 ・ 講演
会講演論文集， NO.067・1 : 425・426 (2006) 
12 . 主流乱れ に よ る 管 内 流 に直交す る 片持支持 円
柱の後流特性. 若林敏行， 小林秀幸， 奥井健一，
川 口 清司， 田 中太 : 日 本機械学会北陸信越支部
第 43 期総会 ・ 講演会講演論文集， NO.067圃1 : 
427・428 (2006) 
1 3 . 炎天下駐車時にお け る 車室内温度低減. 大場秀
憲， カ ー ン ・ マ ク ス ド ・ ウ ッ デ、 イ ン， ) 1 1 口 清司，
奥井健一， 田 中太 : 日 本機械学会北陸信越支部
第 43 期総会 ・ 講演会講演論文集， NO.067- 1 : 
429-430 (2006) 
14. 熱交換器一体型遠心 フ ァ ン に お け る 伝熱特性.
新家佑二， ) 1 1 口 清司， 奥井健一， 三村直史， 田
中太 : 日 本機械学会北陸信越支部第 43 期総会 ・



























15. 潜熱回収型熱交換器にお け る 熱流動特性 ( フ ィ
ン傾斜角 の影響) . J 1 1 口 清司 ， 奥井健一， 下浦
貴裕， 大河内隆樹， 長賀部博之， 雌川稔英 : 日
本機械学会北陸信越支部第 43 期総会 ・ 講演会
講演論文集， NO.067-1 : 433-434 (2006) 
16. ダ リ ウ ス 型風車にお け る 翼周 り の流れ と 性能.
兼松大輔， 冨岡政裕， J 1 1 日 清司， 田 中太， 奥井
健一 : 第 36 回北陸流体工学研究会 : (8) (2006) 
17. 熱交換器一体型遠心 フ ァ ン にお け る 伝熱特性.
J 1 1 口 清司， 新家佑二， 三村直史， 奥井健一， 田
中太 : 第 43 回 日 本伝熱シ ン ポ ジ ウ ム講演論文
集 (2) : 437-438 (2006) 
18. 直線翼 を 有す る ダ リ ウ ス 型風車に お け る 翼形
状 と 性能 に 関 す る 研究. J 1 1 口 清司 ， 富岡政裕，
田 中太， 奥井健一 : 第 55 回 タ ーボ機械協会総
会講演会 : 100- 105 (2006) 
(第58巻)富 山大学工学部紀要第56， 57， 58巻 2007 
著書
1. 放電加 工. 小原治樹 : 砥粒加 工技術のすべて .
(砥粒加工学会編 : 工業調査会， 東京都文京区
本郷， 日 本) pp.62-63 (2006) 
原著論文
1 .  ク ラ ゲ、型泳動跳躍軟体マ イ ク ロ ロ ボ ッ ト の研
究， 目 :谷慎太郎， 小泉邦雄， 木下功士， 佐々 木
基文， 笹木亮， 記州 智美 : 精密工学会誌， 72， 
22 : pp.239幽243 (2006) 
SPH 法 に 関す る 基礎的研究 (第 1 報 2 相流
境界問題の取扱し 、) . 小原治樹， 末什潤， 本田真
理子 : 日 本機械学会 B 編， \ゐ1.72， NO.723 : pp78・83
(2006L 
V形 16 気筒機関の振動低減化に有効なバ ン ク
角 に関す る 研究. 伊藤紀男， 森敏秋 : 設計工学，
41 巻， 8 号 : 4 1 1 -416 (平成 1 8 年 (2006) ) 
自 公転 ミ ー リ ン グ加 工工具の位置計測 シス テ
ム の 開 発 フ ー リ エ光学系 と 画像処理 を組み
合わせた 自 転軸の調整方法一 ， 神谷和秀， 野村
俊， 宮本佳寿， 田代発造， 矢津孝哲， 先端加工
24， 1 ， 44・50 (2006) 
有限長デー タ 用 ロ ーパス フ ィ ルタ の研究 (第 2
報) 最小 2 乗基準に よ る ロ ーパス フ ィ ルタ ー
沼 田 宗敏， 野村俊， 神谷和秀， 田 代発造， 興水
大和， 精密工学会誌， 72， 5， 607-6 1 1  (2006) 
平滑化ス プラ イ ン を近似す る 自 然ス プ ラ イ ン，
沼 田 宗敏， 野村俊， 神谷和秀， 田 代発造， 興水
大和， 精密工学会誌， 72， 9， 1 1 57-1 162 (2006) 
変形格子画像 にお け る 二次元 ウ ェ ー ブP レ ッ ト
変換の適用 ， 田代発造， 大河内宏和， 野村俊， 神
谷和秀， 精密工学会誌， 72， 9， 1 1 68- 1 1 73 (2006) 
Filter with variable transmission characteristics for 
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特許・ 賞
1 .  日 本燃焼学会論文賞， 手崎 衆 (2006)
2. 社団法人 日 本機械学会東海支部 技術賞. ガス
給湯機用潜熱回収熱交換器の 開発. 受賞者 : ) 1 1 
口 清司 ， 長賀部博之， 大河内隆樹， 蜂川稔英
(2006) 
M.Numada， T.Nomura， K.Kamiya， H.Tashiro， 
H.Koshimizu: Journal of the American 
Society for Precision Engineering， 30， 1 0， 43 1 -442 
(2006) 
9. エ ン ド効果 を解消す る 自 然ス プ ラ イ ン フ ィ ル
タ ， 沼 田 宗敏， 野村俊， 神谷和秀， 田 代発造， 柳
和久， 興水大和， 精密工学会誌， 72， 1 0， 128ト1285
(2006) 
プ ロ シーヂィ ング等
1 .  Thermal Wave Front Propagation in Nanoribbon， T. 
Zolotoukhina， 3rd Intemational Conference on Flow 
D戸lamics， pp. 5 1 -52 (2006) . 
国際会議
1 .  Fundamental Study of SPH Method. Haruki Obara， 
Jhun Suemura， Mariko Honda: 7th World Congress 
on Computational Mechanics， Los Angeles， USA， 
July (2006) 
その他の論文
1 . 配管外側移動 ロ ボ、 ッ ト の開発， 演 田 実， 佐々 木
基文， 小泉邦雄， 笹木亮， 木下功士 : 日 本機械
学会北陸信越支部第 43 期総会 ・ 講演会講演論
文集 : pp. 1 7 1 ・ 1 72 (2006) 
2. 全方向移動 ロ ボ ッ ト の位置 ・ 方向 ・ 姿勢同時修
正， 渡壁透， 小泉邦雄， 佐々 木基文， 笹木亮，
木下功土， 記十|、|智美 : 日 本機械学会北陸信越支
部第 43 期総会 ・ 講演会講演論文集 : pp. 1 79- 1 80 
(2006) 
3. SMA を用 いた ヒ レ型水 中泳動 ロ ボ ッ ト の基礎
的研究， 東野大 山， 佐々 木基文， 小泉邦雄， 笹
木亮， 木下功士 : 日 本機械学会北陸信越支部第
43 期総会 ・ 講演会講演論文集 : pp. 1 85幽1 86 (2006) 
4. 液体表面波 に よ る マ イ ク ロ リ ニ ア フ ィ ー ダの
挙動， 小林正手Ij ， 小泉邦雄， 佐々 木基文， 笹木
克 木下功士， 記州、|智美 : 日 本機械学会北陸信
越 支 部 第 43 期 総 会 ・ 講 演 会 講 演 論 文集 :
pp.209-2 1 O  (2006) 
5. ヒ。エ ゾ駆動マ イ ク ロ フ ィ ー ダの動作 と 軟供給
物搬送， 田京祐， 小泉邦雄， 佐々 木基文， 笹木
亮， 木下功士， 桜井元， 記チト| 智美 : 日 本機械学
会北陸信越支部第 43 期総会 ・ 講演会講演論文
集 : pp.2 1 1 -2 12  (2006) 
6. 小形等高歯ノ\イ ポイ ド ギヤ の設計諸 元 に 関す
る 研究. 松井健志， 石尾圭司， 伊藤紀男， 桐昭
弘 : 日 本機械学会北陸信越支部第 43 期総会 ・
講演会講演論文集 : 1 53 - 154 (平成 1 8 年 (2006) ) 
7. CAE 応用 に よ る ハイ ポイ ド ギヤ の設計 ・ 解析シ
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ス テ ム の構築. 宮越拓成， 松井健志， 伊藤紀男 ，
桐昭弘 : 日 本設計工学会北陸支部 平成 1 8 年度
研究発表会論文集 : 54 -57 (平成 1 8 年 (2006) ) 
8. 自 動車用 V R形機関の ク ラ ン ク ・ オフ セ ッ ト が
起振モー メ ン ト に与え る 影響 ( V R 形 5 気筒機
関) . 後藤政典， 伊藤紀男 ， 桐昭弘 : 日 本設計
工学会北陸支部 平成 1 8 年度研究発表会論文集
1 5 - 1 8  (平成 1 8 年 (2006) ) 
9. Wave Front Heat Conduction in One Dimension in 
the LJ Film， 工 Zolotoukhina， 第 42 回 日 本伝熱
シ ン ポ ジ ウ ム 講演論文集， volム pp. 483-484 
(2006) . 
特許・ 賞
1 .  半 田 ごて清掃装置. 伊藤紀男 ， 林哲 : 特許公
開 第 2006岨346702 号 : (平成 1 8 年 (2006) ) 
「hunペU









教 授 穴 田 博
教 授 池 野 進
教 授 寺 山 清 志
教 授 真 島 一 彦
教 授 %升にて 克 徳、
助 教 授 松 田 健 一
助 教 授 古 井 光 明
助 教 授 佐 伯 T字
助 教 授 佐 貫 須美子
助 教 授 西 村 克 彦
助 手 橋 爪 隆
助 手 砂 田 聡
技何哉員 川 畑 常 民
著書
1 .  マ グネ シ ウ ム合金の透過型電顕諸島織， 池野 進，
川畑 常虞， 才川 清二， 松田 健二: 1.材料開
発のた めの顕{脚克法 と 応用写真集J ( 日 本鉄鋼協
会 ・ 日 本金属学会 編、 日 本金属学会発行， 仙
台， 日 本)， 62-66， ο006)
原著論文
1 .  60/40 黄銅のね じ り 戻 し加工材にお け る 0 量 と
結品粒径の影響. 穴田博， 松本純一， 古井光
明 : 銅 と 銅合金， 45 巻， 8 号 : 277-281 (2006) 
2. ECAP 加工を施 した Mg-8mass%Li 合金の超塑
性. 古井光明， Cheng Xu， 曾田哲夫， 井上誠，
穴田博， Terence G Langdon : 日 本創語学会誌，
70 巻， 9 号 : 729-734 (2006) 
3. ECAP 加工を施 した Mg・8mass%Li 合金の超塑
性変形に よ る ミ ク ロ 札織変化 古井光明， 北
田慎太郎， 穴田博， Teren印 G Langdon : 日 本
金属学会誌， 70 巻， 9 号 : 775 -779 (2006) 
4. Cube-phase in exc回s Mg勺'Pe AI-Mg-Si alloy 
studied by EFTEM: Ke吋i Maおuda， Yoshi肱a
Ishi仇 I.Mullerova， L. Frank， Susumu Ikeno， J. 
Materials Science， 41 : 2605 - 2610 (2006) 
5. Superconductivity 加d 百lermal Property of 
MgB2/ Aluminum Matrix Composite Materials 
Fabricated by 3-Dimensional Penetration Casting 
Method. Ke吋i Matsuda， Tomoaki Saekil ， 






Yabumoto， Katsunori Mori: Material Transactions， 
47， 4: 1 ・7 (2006) 
百le Morphology of Spinels and Ah03 Particles in 
an AhoýAI-M含Si Composite Material Revealed 
by Scanning Low E田明/ Electron Micros∞py. K. 
Matsuda， 工 Matsuki， 1. Müllerova， L. Fra此 S.
Ikeno: Material Transactions， 47， 7: 1 8日・1 820
(2006) 
New Quaternary Grain Boundary Precipitate in 
AI-Mg-Si Alloy Containing Silver. K. Matsu札 S.
Ikeno， 工 Sato， Y. Ue匂ni: Scripta Materialia， 55 : 
127- 129 (2006) 
Al・Mg心e 合金にお け る 時効析出物の高分解能
透過型電顕観察. 松 田 健二、 宗像 照善、 J 1 1  
畑 常異、 上谷 保裕、 池野 進: 軽金属， 56，
1 1  : 680-684 (2006) 
Mg-12.0%Gd -1 .9%Y - 0.7 %Zr 合金におけ る 時
効析出物の高分解能透過型電子顕微克観察.J 1 1  
畑常虞， 松 田 健二 鎌土重晴， 小島 陽，
池野 進: 日 本金属学会会誌， 70ラ 10: 828-834 
(2006) 
1 0. Reduction of Carbon Dioxides Emission in the 
Fe汀'Ochrome Manufacturing with Aluminum. 
H.Matsumur九 T.Hashizume， A.Saiki， 
K.Terayama : Ceramic Transactions 193， 67司69
(2006) 
1 1 .  Y位ia Stabilized Zirconia Thin Films Formation 
企'Om an Aqueous Solution by Mist Deposition. 
A.Saiki， Y.Fujisawa， T.Hashizume， K.Terayama : 
Ceramic Transactions 195 : 1 1 5幽 121 (2006) 
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abnormalities. S. Haider， R. Matsumotoラ N.




1. Hum. Genet. 51 (4): 335・340 (2006)
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Gold-gate Chemi四1 CCD . H. Shinohara， H. 
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朗， 篠原寛明， 加藤寛隆 : Chen昨alSensors， 22 
(Supplement B) : 19-2 1 (2006). 
特許・ 賞
1 .  表面電荷量計測装置及び表面電荷量計測方法.
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